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ABSTRACT

Das Ziel dieser Arbeit ist es, Max Frischs Auffassung
der Zeit und des Raumes in seinem Gesamtwerk zu untersucben. Die Arbeit ist in drei Teile untergeteilt, wobei im
erstcn Teil in abrisshafter Form der V/anuel in der Auffassung
von Zeit und Raum von der Klassik bis zur Gegemvart uufeezeigt wird. Der zv/eite und dritte Teil gelton der Thomatik
der Zeit bzvj. der des Raumes. In thematischer Anordnung der
einzielnon Kapitel werden dabei Theraenkreise, die bci Frisch
als immor vvioderkehrende Leitgedanken auftreten, unher der
spezifischcn Fragcstellunc von Zeit und Raum dui’chluuchtot.
Sole ho TUouiuu sirid das St r ebon nach dem "wahreri Leben", der
Versuch dec "Gestaltwerdens in der Zeit", die "Cior nach Gesclvichten", "blau" als Symbol der SehnGUcht und dec "Sichin-die-Zukunft-Traeumens", das Leiden am "begrenzten vVeltausschnitt des Alltags" und der Trauni von der Kntfaltung in
der "Allmoeglichkeit" grenzenloser "Raeume der Hoffnung".
Waehrend fuer die Zeit Goethes das Wort "klassisch" als
solches schon die allgemeine Vorstellunr; von Harmonie und
Ausgeglichcnheit hervorrief, loeste cich dieses harmonische
Weltgefuege in der Entwicklung zu Frisch kin uusehends auf.
Bci Goethe findet sich noch das Gefuebl der Aufgehobenheit in
der heilen Marraonie des Kosraos. Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft durchdringen einander und fuehren zu einem Lebensge-
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fuehl dor Krfuollung in Zeit und iiaum. Dio Kongruonz von
objektiver Zeit und erlebtor cubjektiver Zeit hat sich
spaetestens zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufgeloest und
ist bei Frisch vollends aus dem Gleichgewicht geraten. Der
tronszendeubale lJezug zum Ueberirdischen wird ab •obroohon;
die Verlorenheit in der Zeit bev/irkt Unsicherheit ini haum.
Die Ileluen Frischs fuehlen sich stets als Gofauguiu
ihrer selbst oder der Gesellsohaft. Dieser Begrenzuiv.;, dot,:
"Bildnis", versuchen sie zu entkommen, indem sic sich in
oiner fortwaohrenden Sehnsucht nach einera "auderen, wirklichen, wahren Leben" befinuen. Die angestrebte Zeitoinheit
1st rtoshalb vorwiegend die Zukunft oder - bestaerkt d.urcli
Ci

O C

etc uewrnstsein uni die Vergaenglichkeit tier Zeit -

die Vorgongcnhcit. Letztere wird als ein wehiauetiger Traum
von don ver pass ten Mo e;;lic hkei t en einer unerfuellten Jugend
orlobt. Der vrichtigstc Zeitraum des Erlebens, das "Jetzt"
dor Gogorworfc, wird zunaechst nicht_in s ein eta vollen Wert
erfasct. Erst durch das Bewusstsein der Vergaenglichkeit des
Lcbens, gemessen am Erlobnis des Todes, koennen Bezugspunkte
zwischcn Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hergestellt
weruon, was den erstrebten Schritt zur Selbstverwirklichung
ermoeglicht. Es zeigt sich, class der Durchbruch zur To talitaet der Zoit nur den Personen vorbehalten bleibt, denen
os gelingt, ein Verhaeltnis zum Tod herzustellen.
In bezug auf die Rauuerfahrung der Frisch'schen Ilelden
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laosst sich imrner wieder das Leiden am begrenzten Weltausschnitt des Allbags erkennen. Als spezifische Boispiele, die
dieses Gefuehl hervorrufen, sind folgende Lebensraeume zu
nennen: die Ehe, der Beruf, der Kleinstaat. Das Gefuehl der
F.nge wird zu uoberkommen versucht durch die Sehnsucht nach
der Feme. Dies geschieht durch die Hilfsmittel des 'i'raumes
bzw. der Vision. Folgende Traumlandechaften lassen eich als
Zufluchtsorte, an denen das "wahre Leben" erhofft wird, feststollen: die Laender Amerika und Mexiko, Kuba und Peru, die
Insoln Hawaii und Santorin, sowie die Stadt Peking.
Frisch versucht, die Unsicherheit des modernen Weltbildes durch ein neues V/ertsystem mit neuon Bezugspunkten
zu ersetzen. Dies geschieht in einer Welt, die als Modellbild portraitiert wird. Als Modell stehen die aufgezeigten
Verhaltensweisen ausserhalb von Zeit und Raum und haben dadurch allgemeine Gueltigkeit. Wichtig ist hierbei die Bereitschaft des Lesers bzw. Zuschauers, die Rolle dee verantwortungsbewussten Partners zu uebernehmen. Der. theatralische Ort ist somit nicht immer in der realen Welt zu suchen,
sondern in der geistig-seelischen Sphaere des menschlichen
Bewusstseins, oftmals des Traumes. Bei alledem geht es Frisch
darum, Zustaende aufzuzeigen, die Wahrheit erfahrbar zu
raachen, um so wenigstens einen Teil der abhanden gekommenen
Sicherheit wieder in den Griff zu bekommen.

viii

EINLEITUNG UND ALLGEMEINE EINFUEHRUNG IN DEN FR0BLEMKREI5

Auf dem Gebiet der deutschsprachigen Literatur haben
sich in den letzten Jahrzehnten zwei schweizerische Namen
hervorgetan, die nicht nur in ihrer Heimat, sondern in Europa und ueberall auf der Welt einen guten Klang haben:
Friedrich Duerrenmatt und Max Frisch. Beide haben dem
deutschen Nachkriegsdrama zu einem triumphalen Aufschwung
verholfen, der einerseita zweifellos in der dichterischen
Qualitaet ihrer Werke begruendet liegt, andererseite aber
siche.r auch dem Umstande zuzuschreiben ist, dass sie zu
einem guenstigen Zeitpunkt in die Luecke nachstiessen, die
nach dem Tode Bertolt Brechts im deutschen Theaterleben
klaffte.
Max Frisch hat sich sowohl auf dem Gebiet des Dramas
als auch auf dem des Romans als fuehrende Figur erwiesen.
Seine bekanntesten Dramen sind Die Chinesische Mauer. Don
Juan oder Die Liebe zur Geometrie. Biedermann und die Brand
stifter. Andorra und sein letztes Stueck Biografie. Als Romancier beruht sein Ruf hauptsaechlich auf den drei Erfolgs
romanen Stiller. Homo Faber und Mein Name sei Gantenbein.
Im weiteren Verlauf der Untersuchungen soil sein Gesamtwerk
einer kritischen Untersuchung unterzogen werden, wobei das
Hauptinteresse stets dem Problem der Dimension der Zeit und
des Raumes gelten soil und der Auffassung, die Frisch dies-

2

bezueglich in seinen Werken zu Tage legt.
Die kritische Auseinandersetzung mit dem Werk eines noch
lebenden und produzierenden Schriftstellers wird zwangslaeufig durch ihren provisorisch-fragmentarischen Charakter gekennzeichnet sein. Was heute ale allgemein anerkannte Schlussfolgerung gelten mag, k a n n .morgen durch ein neues Werk des
Dichters widerlegt werden. Dennoch kann zum gegenwaertigen
Zeitpunkt gesagt werden, dass sich Frischs Gestalten gegen
alles "Endgueltige", "Verfestigte", gegen die "imperative
Enge" des Alltags richten. TJebertragen auf die Anschauung
der Zeit heisst das, dass sie sich gegen die Gegenwart richten, die das repraesentiert was

i s t ,

denn das bedeutet,

dass sie in ihrer Gegenwaertigkeit wieder einen Zustand dec
Realisierten und damit des Begrenzton verkoerpert, von dem
vieles Auch-Moegliehe des Zukuenftigen ausgeschlossen bleibt.
In bezug auf die Anschauung des Raumes Jedoch heisst es, dass
sich die Gestalten dieser Welt als Gefangene auf engem Raum
fuehlen und aus dem Kerker des elgenen Ichs und der durch die
Gesellschaft gesetzten Grenzen entfliehen wollen. In der vorliegenden Arbeit soli deshalb aufgezeigt werden, wie die Dreidimensionalitaet der Zeit - Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und die des Raumes - zurueckliegender, gegenstaendiger, angestrebter Ort - bel Max Frisch gesehen werden und wie sich dies
in den Figuren seiner Hauptwerke manifestiert.
Blographische Angaben zum Leben und zur Person Max Frischs

3
seien im folgenden jeweils dann herangezogen, wenn sie unter dem besonderen Aspekt der aufgerissenen Problemstellung
von Wichtigkeit erscheinen und zu ihrem naeheren Verstaendnis beitragen.
"Erzaehlen gestaltet Qeschehen; Geschehen spielt sich
ab in Raum und Zeit. Raum und Zeit sind somit . . . not• 1
wendige Elements der erzaehlten Welt.” Von dieser Praemisse ausgehend, soil in den folgenden Kapiteln ein Beitrag
dazu geleistet werden, die Dimensionen von Raum und Zeit in
der erzaehlten als auch dramatisierten Welt Max Frischs
naeher zu erfassen. Die Lage der Forschung bringt es mit
sich, dass diese Untersuchungen sich besser fuer die Zeit
als fuer den Raum fuehren lassen. Insbesondere Dank der Bei-

2
traege Guenther Muellers

hat sich in bezug auf die Zeitge-

staltung eine mehr oder weniger sichere Grundlage erstellen
lassen; in bezug auf die Raumgestaltung harrt man noch der
eingehenden und richtungsweisenden Einzelanalysen. Die vorliegende Arbeit soil deshalb dazu beitragen, diese Luecke
zumindest in bezug auf Max Frischs Werk zu schliessen. Wenn
T-----------

Herman Meyer, "Raum und Zeit in Wilhelm liaabes Erzaehlkunst," DVLQ 27 (1953), 236.

2
u. a. "Erzaehlzeit und erzaehlte Zeit," in: Festschrift
fuer P. Kluckhohn (Tuebingen: H. Schneider, i94o),
S . 195-2'l^; "Ueber das Zeitgeruest des Erzaehlens (Am
Beispiel dss "Juerg Jenatsch")," DVLG XXIV (1950), 1-31;
"Zeiterlsbnis und Zeitgeruest i n 'der Dichtung," Studium Generals 10 (1955)t 59^-601.

k
im Einfuehrungsteil das Augenmerk dennoch mehr den Problemen
der Zeitauffassung gilt und dadurch stellenweise ein scheinbares Missverhaeltnis im Vergleich zur Behandlung des Raumes
entsteht, so unterstreicht es um so mehr eine Sachlage, die
Herman Meyer folgendem Umstand zuschreibt: Erstens sei das
Phaenomen der Zeit

• • umspielt von einem dem Raumphaeno-

men in diesem Masse offenbar abgehenden Zauber des Geheimnisvollen, der nicht nur den Philosophen, sondern auch den Romanschreiber in hoechstem Masse fesselt."
die Tatsache,

Zweitens bedinge

. dass die Erzaehlkunst sich wie alle

Dichtung in der Zeit und nicht im Raum verwirklicht, jene
reizvolle und so schoen fuer die deutende Analyse fruchtbar
zu machende Doppolheit von Erzaehlzeit und erzaehlter Zeit,
fuer welche die Raumgestaltung eben nichts Aequivalentes
aufweiat."

Und drittens 11. . • mag der Umstand mitgewirkt

haben, dass, sehr im Gegensatz zu den Feststellungen der
Philosophen ueber die quantitative Messbarkeit des Raumes
und die Umnessbarkeit der Zeit, die epischo Zeit messbarer
5
ist als der epische Raum." Es ist in der Tat so, dass die
1 -----------

Meyer, a. a. 0., S. 237.

k
Meyer, ebd.
5
Meyer, ebd. In diesem Zusammenhang muss auch auf Lessings
wichtige Schrift Laokoon Oder Ueber die Grenzen der Malerei
und Poesie hingewiesen werden. dchon dort wird die iDlchtkunst in ihren zeitlichen Elementen des Nacheinander als
dynamisch-vorwaertsschreitend charakterieiert, waehrend die
Malerei mit der Gleichzeitigkeit des Nebeneinander arbeitet,
also statisch ist. Folglich ist das Arbeitsgebiet der Dichtkunst die Handlung, das der Malerei die Schilderung.

5
Untersuchung der epischen Zeitgestaltung oftmale ein be
st immtes Qeruest von nach Uhr- und Kalenderzelt gemessenen
Zeitstrecken feststellen und zum Ausgangspunkt der Inter
pretation und Werkanalyse machen kann, waehrend die Untersu
chung der Raumgestaltung meist ohne ein analoges nach Meterund Kllometerzahl zu bestimmendes Raumgeruest auekommen muss.
Aus solchen Umstaenden mag es sich erklaeren, dass die am
Einzelwerk durchgefuehrte Rauraanalyse bisher im Vergleich
zu den Untersuchungen zur Zeitanalyse im Hintertreffen geblieben 1st.
Tatsaechlich ist die Zeit, wie schon Kant und andere
festgestellt haben, der am deutlichsten wahrnehmbare Elnfluss auf das menschllche Erleben. Sie 1st umfassender als
der Raum, denn sie hat Einfluss auf die Welt der Impressionen,
Gefuehle und Ideen fuer welche es schwierig ist, oine raeumliche Ordnung anzugeben. Sie ist auch direkter und unmittelbarer als der Raum. Jedes Erlebnis, sei es auch noch so alltaeglich oder scheinbar unbedeutend, gibt uns dennoch das Ge
fuehl, dass gewisse Elemente aufelnander folgen, sich abwechseln oder andauern. Folge, Strom und Wechsel scheinen
deshalb zu den unmittelbarsten und auch urspruenglichsten
menschlichen Eindruecken zu gehoeren. Sie alle sind Aapekte
der Zeit. Aehnliches laesst sich bezueglich des Raumes nur
in bedingter Form sagen. Waehrend die Zeit auch ohne raenschliches Zutun stets vorwaertsschreitet und in ihrem kontinu-

6
ierlichen Ablauf biologisches Alters bewirkt, erfordert ein
Sich-Veraendern in Raum In jedem Fall© ein willentlichee
Handeln des jeweiligen Individuums. Hinzu kommt die Tatsache
dass sich das raeumliche "Hier" und "Dort" in weit einfacherer und unmittelbarerer Weis© zu einer anschaulichen Einheit
zusammenfassen laesst, als dies fuer die zeitlichen Momente
des "Frueher", "Jetzt" und "Spaeter" der Fall ist. Wie Ernst
Cassirer hierzu festetellt, kennzeichnet gerade dieser Um
stand diese Momente als Zeitmomente,
• • • dass sie nlemals gleloh Dingen der objektiven
Anschauung dem Bewusstsein zuglelch und ftzumal" gegeben sind. Die Einheiten, die Telle, die sich in der
raeumlichen Anschauung wie von selbst zu einem Ganzen zu verblnden schelnen, schliessen sich hier vielmehr aus: das Sein der elnen Bestlmmung bedeutet das
Nicht-Sein der anderen und vice versa.6
Diese Beobachtungen erklaeren den Umstand, dass die
Elemente der Zeit in ihrem fliessenden Nachelnander das
menschliche Leben in welt staerkerem Masse und auf dynamischere Art belnflussen, als sich dies vom "Zuglelch11 des
Raumes sagen laesst. Es gibt also sozusagen kein Erlebnis,
dem nicht zumindest ein zeltlicher Elndruck anhaftet.
Zeit und Raum sind darueberhlnaus fuer den Menschen
von besonderer Wichtigkeit, well sie untrennbar mit der Auf
fassung des elgenen Ich verknuepft sind. Wir sind uns unseres
eigenen organischen und psychologischen Wachstums in der Zeit
5---------- . .
Philosophic der symbollSchen Formen. Bd. 1 (Berlin:

Brun'r ^ B H r e F V e r l a g / T ^ T , " S 7 T 5 7 .

7
ebenso wie im Raum stets bewusst, und was wir als uneer
"Selbst11, unsere "Persoenlichkeit" Oder "Individualitaet"
bezeichnen, ist nur auf dem Hintergrund einer Abfolge von
zeitlichen Gegebenheiten und raeumlichen Veraenderungen, die
unseren Lebenslauf darstellen, erfahrbar und erkennbar, So
heisst es bei S. G. F. Brandon in seinem Artikel ?1The Deifi
cation of Time":
. . . human self-consciousness connotes awareness
of the three temporal categories of past, present
and future. In unsophisticated minds this awareness
is, inevitably, of an existential kind: the person
concerned remembers past events, or concentrates on
present action, or anticipates future needs and
happenings. As consciousness becomes more rationally
organised* the temporal categories are more sharply
apprehended and manipulated, until in a highly so
phisticated technological society such as Ours the
pattern of life is strictly controlled by clock and
calendar.7
Das menschliche Dasein spielt sich demnach hauptsaechlich in der Dreidimensionalitaet der Zeit ab, denn es integriert ". . • past experience in the present, to deal with
needs or events anticipated to occur in the future • . . and,
generally speaking, the most successfull persons or societies
are those that have been most capable in exploiting their
time-sense in the planning of their affairs."

Wie wichtig

gerade dieser Gesichtspunkt hinsichtlich des Bestehens oder
7--------Studium Generale 23 (1970), 485.

8

-------

Brandon, ebd.

8
Nicht -Beat ehens in der Welt insbesondere fuer die Helden
Max Frischs ist, soli im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch
eingehender dargestellt werden. Es laesst sich jedoch an die
ser Stelle schon feststellen, dass die Frage nach dem eigenen
”Ich” und dem was der Mensch ist, unweigerlich auf die Frage
nach der Zeit zurueckverweist, Der Versuch, unser innerstes
Wesen und ’’Selbst” in den Griff zu bekommen fuehrt, um es im
Proustschen Sinne auszudruecken, zu einer ’’recherche du temps
9
perdu.” Und je ernsthafter sich das menschliche Wesen auf
diese Suche begibt, desto intensiver wird seine Beschaeftigung mit der Bewusstseinserfahrung der Zeit und deren Bedeutung fuer das menschliche Leben.
Die Funktion des Raumes ist hier insofern von Bedeutung,
als er das aeussere Medium darstellt, in dem sich die Verwirklichung des angestrebten Erkennungsprozesses abspielt.
Durch das blosse Vorhandensein der dinglichen Umwelt wird
der Mensch stets aufs Neue dazu aufgefordert, sich in ihr
heimisch zu machen und sie in sein Leben einzubeziehen. Deshalb gibt es kaum eine Leistung und Schoepfung des menschlichen Geistes, die nicht irgendwie auf die Welt des Raumes
Bezug naehme, Denn die Hinwendung und Auseinandersetzung mit
5--------Vgl. den Titel des sechzehnbaendigen Werkes von Marcel
Proust: A"la recherche du temps perdu. in: Marcel Proust,
Oeuvres 'TParis: Editions Galiimard, \95h)»

9
der raeumlichen Utnwelt bedeutet eben den ersten und notwendigen Schritt zur Vergegenstaendlichung, zur Seinserfassung und Seinsbestimmung ueberhaupt. Der Baum bildet
also gleichsam das allgemeine Medium, in dem die geistige
Produktivitaet sich erst feststellen und verwirklichen laesst.
Es muss in diesem Zusammenhang auf die Unterscheidung
zwischen dera aesthetischen Raumbegriff, wie er fuer die Welt
der Kunst- und Literaturwissenschaft bedeutsam ist und dem
theoretischen Denkraum der Philosophie und der Mathematik
hingewiesen werden. Man kann sich hier vorallem berufen auf
Ernst Cassirer, der im zweiten Band seiner Philosophie der
symbolischen Formen in anschaulicher Weise die Grenzen bestimmt hat. Besonders wichtig duerfte fuer die vorliegende
10
Disziplin Cassirers Begriff des "raythischen Raumes11
sein,
der sich, in scharfem Gegensatz zum Raum der reinen Erkenntnis, dem Raum der geometrischen Anschauung, durch seine stete
Bezogenheit auf Sinn und Wert auszeichnet. "Daher ist im sinnlichen wie im mythischen Raum jedes *Hier* und^Dort1 kein
blosses Hier und Dort, kein blosser Terminus einer allgemeinen Beziehung, die gleichartig

an den verschiedensten In

halt en wiederkehren

kann; sondern jeder Punkt, jedesElement
11
besitzt hier gleichsam eine eigene 'Toenung1.11
Und es heisst

r e

11

'

Cassirer, a.
•

Cassirer, a.

a. 0., Bd. 2, S. lO^f.
•

• •

•

.

a. 0,, Bd. 2, S. 105-10$.

10

hierzu welter:
Im Gegensatz zu der Homogeneitaet, die Im geometrischen
Begriffsraum waltet, 1st sorait Im mythischen Anschauungsraum jeder Ort und jede Richtung gleichsam mit ei
nem besonderen A k z e n t versehen - und dieser geht
ueberall auf den eigentlichen mythischen Grundakzent,
auf die Scheidung des Profanen und des Heiligen zurueck.12
Es zeigt sich also, dass im Begriff des raythischen Rau
mes die einzelnen Teile, Punkte und Orte qualitativ bestimmt
sind, es besteht ein innerliches Verhaeltnis zwischen dem We
sen eines Dinges und seiner raeumlichen Lage. Dadurch gewinnt der Raum geistigeren Charakter und kann dem gestalthaften Ausdruck menschlicher Empfindungen dienbar gemacht
werden.
Nach diesen einleitenden Bemerkungen zur Bedeutung der
Zeit und des Raumes fuer das menschliche Erleben bzw. zu
ihrer Darstellungsweise im Bereich der Literatur, soli im
folgenden an ausgewaehlten Vertretern des 18. und 19. Jahrhunderts - Kant, Kierkegaard, Bergson, Proust - eine weitere
Klaerung der Raum-Zeitfrage in philosophiseh-literarischer
Hinsicht unternommen werden. In bezug auf Kierkegaard muss
vorweggenommen werden, dass er sich zum Raumproblem nur
sporadisch geaeussert hat; so finden sich zumindest in seinen Tagebuechern diesbezueglich keinerlei Eintraege. In sei
ner fast ausschliesslichen Beruecksichtigung des.Zeitprobleras gibt er jedoch genuegend wichtige Anhaltspunkte, die
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Cassirer, ebd.

dazu berechtigen, ihn in der Hinfuehrung auf Max Frisch
nicht zu uebergehen, dies urn so mehr, als Frischs enge Vertrautheit mit Kierkegaards Philosophie nicht zu verkennen
ist.
Es gilt hier, das Raum-Zeitproblem in
p h i s c h e r

p h i l o s o -

Hinsicht von der weitverbreiteton Lehre der

p h y s i k a l i s c

h e n

Raum-Zeitforschung abzugrenzen.

Waehrend jene privat, subjektiv oder in bezug auf menschliches Erleben erfassbar ist, laesst sich diese als oeffentlich, objektiv oder in bezug auf die objektive Struktur der
Zeitbeziehung in der Natur definieren. Dies ist der Zeitbegriff, wie er in der Physik oder in mathematischen, Gleichungen als Symbol "t” vorkommt. Es ist auch die "oeffentliche" Zeit, nach der der Mensch seine Uhren und Kalender
ausrichtet, um seine privaten Erlebnisse und zwischenmenschlichen Beziehungen in Zeit und Raum zu synchronisieren,
Waehrend sich die eine Auffassung also auf eine als objektlv
angenommene Struktur in der Natur bezieht, richtet sich die
andere an einem als subjektiv erfahrenen Hintergrund des
menschlichen Erlebens aus.
Diese wohlbekannte Unterscheidung ist fuer die weiteren
Untersuchungen aus folgendem Grunde bedeutsam: die Zeitauffassung als Eindruck unseres unmittelbaren Bewusstseins, wie
sie vorallem von Bergson formuliert wurde, scheint hoechst
zweideutig und unzuverlaessig zu sein, wenn sie als Struktur

12
einer wissenschaftlichen Zeitkonzeption gelten soil. Was
p s y c h o

l o g i s c h

einfach und als direkt verstaend-

lich erschelnt, erweist sich durchaus nicht immer als
g i s c h

l o 

klar und gueltig. Nirgendwo scheint sich der Ge-

gensatz zwischen der Welt der Erfahrungen und der Welt
wissenschaftlicher Konzeptionen deutlicher zu offenbaren als
gerade im Falle der Zeit, well eben diese
Z e i t

e r 1 e b t e

einerseits von solch grundlegender Bedeutung fuer

das menschliche Leben ist, weil andererseits jedoch in der
w i s s e n s c h a f t l i c h e n
Z e i t

A n a l y s

e

d e r

diese bedeutsame Verbindungslinie scheinbar unbe-

achtet bleibt. Dieses Dilemma ergibt sich aus der offensichtlichen Unvereinbarkeit der Zeit, wie sie als Erlebnis
wahrgenommen bzw. in der Natur gemessen wird. Die wahrgenommene oder

e r 1 e b t e

Zeit soil also, wie schon er-

waehnt, in den Mittelpunkt der Untersuchungen im zweiten Teil
der Arbeit treten. Dass diese Fragestellung in allgemein
literaturwissenschaftlicher Hinsicht den franzoesischen
Philosophen Henri Bergson zutiefst beschaeftigte, let ersichtlich aus einem Brief, den er an William James schrieb.
Dort heisst es:
It was the analysis of the notion of time as that
enters into mechanics and physics, which overturned
all my idSas; I saw, to my great astonishment, that
scientific time dOes not endure . . , that positive
science consists assentially Tn the elimination of
duration. This was the point of departure Tot a se
ries of reflections which brought me, by gradual

13
stepB, to reject almost all of what I had hithertoaccepted and to change my point of view completely. 13
Bergson begriff die Zeit offenbar als umnittelbares Erlebnis des Bewusstseins, und seine Theorie ist nur sinnvoll,
wenn sie unter diesem Gesichtepunkt gesehen wird. Fuer ihn
gibt es in der Zeit ein rastloses Kommen und Gehen, ein Vorwaertsschreiten und Rueckwaertsschauen, nichts bleibt ruhend.
Obwohl sich die einzelnen Zeitmomente in ihrem kontinuierlichen Fluss abloesen, wehrt er sich dagegen, diese Reihe der
Zeitmomente als Linie im Sinne eines raeumlichen Gebildes zu
interpretieren. Fuer Bergson ist es wichtig, der reinen Zeit
alles Raeumliche fernzuhalten, denn fuer die Zeit gibt es
ausschliesslich WechBel und Wandel, im Raum dagegen gibt es
die Ruhe und den Stillstand. Die Philosophie Bergsons hat
deshalb grundlegenden Einfluss auf die moderne Literatur und nicht zuletzt auf die Max Frischs - ausgeuebt, indem die
literarische Auseinandersetzung zusehends dem Problem der
Zeit gait. Dieser Auseinandersetzungsprozess ist vorwiegend
MBergsonischn gewesen, insofern als er die Zeit im Sinne
unmittelbarer Bewusstseinserlebnisse analysiert, so wie sie
in das menschliche Leben und seine Hahdlungen eintritt und
nicht im Sinne der Mechanik und der Phyeik.
^

-------------------------

Ralph Barton Perry, The Thought and Character of
William Jaiiies (Boston: Lit tie, "Brown aVd .comp..

T O T V o T T T i , s. 623.

Diese allgemeingehaltenen Angaben moegen als Ausgangspunkt und gleichsam ale Sprungbrett dazu dienen, diesen Problemen im Werk Max Frischs unter spezieller Bezugnahme auf
das vorliegende Thema nachzugehen. Zuvor soil jedoch ein
Blick auf den Wandel der Auffassung von Zeit und Raum von
der Klassik bis zur Gegenwart geworfen werden, denn erst
gegen den Hintergrund dieser wichtigen Zeitperiode betrachtet, laesst sich die besondere kuenstlerische Auffassung besagter Phaenomene unter der Hand Max Frischs in seiner vollen
Tragweite erfassen.

A, Erster Teil: WANDEL DER AUFFASSUNG VON ZEIT UND RAUM
IM SPIEGEL DER LITERATUR- UND GEISTESGESCHICHTE VON DER KLASSIK BIS ZUR GEGENWART

1. Kapitel:

DIE RAUM- UND ZEITLEHRE DER KLASSIK

a.) Immanuel Kant
Wenn die Untersuchungen zu dem Thema von Raum und Zeit
mit einer allgemeinen Eroerterung der Raum-Zeit-Philosophie
der Klassik beginhen, so duerfte dies jedem als selbstverstaendlich erscheinen, der weiss, in welchem Umfange gerade
das 18. Jahrhundert die folgende Zeit beherrscht und beeinflusst hat. Dies nicht zuletzt auf Grund der.kritischen Lehre
von Raum und Zeit bei Immanuel Kant und seinen Nachfolgern.
Kant ist fuer die deutsche Literatur- und Geistesgeschichte
vorallem bedeutend als Begruender des kategorischen Iraperativs und der Transzendentalphilosophie des Idealismusses. In
bezug auf die Begriffe Raum und Zeit kann man sagen, dass
Kant sich fuer eine Raum-Zeit-Philosophie entscheidet,
. welche bestrebt ist, beide Begriffe der Dimension des
wahrhaft Realen fernzuhalten.’1

In letzterem geht es ihm da-

bei nicht so sehr um Darstellung elnes naturhaften Seins,
1
•
Werner Gent, Die Philosophie des RaumeS und der Zeit.
Bd. 2 (HildesKelm: Georg OlmsverlagsoucEhandlung,
1962), S. 8.
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sondern vielmehr um das Reich des moralisehen Wardens und
Wirkens; in ihm steckt Kants Persoenlichkeit und sein weltanschaulicher Akzent. Ea ist kaum von der Hand zu weisen,
daas die Raum- und Zeitphilosophle des 18* und 19* Jahrhunderts ueberwiegend von den Gedankengaengen Kants abhaengt,
vorallem da, wo met.aphysische und ethische Ueberlegungen
hereinspielen.
Nach 1781 gibt es drei Auffassungen ueber das Wesen von
Raum und Zeit: die von Kant, Leibniz und Newton. "Sie wurden
in dem Sinne unterschieden, dass die erste jene Fortnen fuer
rein subjektiv, die zweite fuer subjektiv und objektiv zu-

2
gleioh, und die dritte fuer rein objektiv ansah."

Wie sieht

nun die rein subjektive Raum-Zeit-Philosophic Kants aus?
In seinem Hauptwerk Kritik der reinen Vernunft (1781) heisst
es dazu folgendermassen:
Vermittelst des aeusseren Sinnes (eirier Eigenschaft
unseres Gemueths) stellen wir uns Gegenstaende als
ausser uns und diese insgesamt im Raume vor. Darin
ist ihre Gestalt, Groesse und Verhaeltnis gegen einander bestimmt und bestimmbar. Der innere Sinn, ver
mittelst dessen das Gemueth sich selbst Oder selnen
inneren Zustand anschauet, giebt zwar keine Anschauung von der Seele selbst alseinem Objekt, allein es
ist doch eine bestimmte Form, unter der die Anschauung ihres inneren Zustandea allein moeglich ist, so
dass alles. was zu den inneren Bestlmmungen gehoert,
in Verhaeltnissen der Zeit vorgestellt wird. Aeusserlich kann die Zeit nicht angeschaut werden, so wenig

2 -----------

Gent, a. a. 0., S. 91*
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3
wie der Raum als etwas in uns.
Wenn Raum innerlich und Zeit aeusserlich nicht anschaubar, d. h. empirisch fassbar, Bind, wie laesst eich dann ihre
objektive Gueltigkeit herstellen? In der "Transeendentalen
Aesthetik" findet sich die Antwort:
1. Der Raum iatr kein empirischer Begriff, der von
aeusseren Erfahrungen abgezogen worden • . •
2. Der Raum let eine nothwendige Verstellung a priori,
die alien aeusseren Anschauungen zum GrundS liegt.
Man kann sich niemals eine Vorstellufig davon machen,
dass kein Raum sei, ob man sich gleich ganz wohl
denken kann, dass keine Gegenstaende darin angetroffen werden. Er wird also als die Bedingung der
Moeglichkeit der Erscheinuagen und nicht als eine
von ihnen abhaengende Bestimmung angesehen und ist
eine Vorstellung a priori, die nothwendigerweise
aeusseren Erscheinungen zum Grunde liegt . . .
3. Der Raum ist kein • . . allgemeiner Begriff von
Verhaeltnissen der Dinge ueberhaupt, sondern eine
reine Anschauung • • •
if. Der Raum wird als eine unendliche Groesse gegeben
vorgestellt.iiFuer den Begriff der Zeit gelten folgende Angabens
sie ist "kein empirL scher Begriff," sondern "eine nothwen
dige Vorstellung, die alien Anschauungen zum Grunde liegt,"
sie ist "a priori gegeben" und kein "allgemeiner Begriff,
sondern eine reine Form der sinnlichen Anschauung; . . .

als

urspruengliche Vorstellung muss die Zeit daher als uneinge-
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Immanuel Kant. Kritlk derlirelnen Vernunft. S. 31» in*
Kant's Gesammelte gckrTTten. brag, von1 der KOeniglich
kreussischen Akademie der wissenschaften, Bd. IV
(Berlin: Druck und Verlag Georg Reimer, 1903)#
Kant, a. a. 0., S. 32/33.
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5
schraenkt gegeben sein.1' Aus diesen gekuerzten Angaben, die
'

alle der Kritik der reinen Vernurift entnommen sind, ist Kants
Bestreben ersichtlich, seine Raum-Zeit-Lehre nicht so sehr
der Strukturanalyse im phaenomenologischen Sinne anzunaehern,
wo die Betrachtung des Fhaenomens an sich, ohne Einbeziehung
seiner philosophischen oder sonstigen Randerscheinungen im
Mittelpunkt steht; es geht ihm vielmehr um ihren standpunktlich festgelegten Sinn. Da weder der Raum noch die Zeit eine
Sache selbst sind Oder etwas Wirkliches, real Greifbares darstellen, folgt, dass sie
b e g r i f f e

k e i n e

V e r s t a n d e s -

sind, denn solohe ergeben sich in jedem Falle

erst in bezug auf ein bestehendes Objekt Oder durch Gegenueberstellung unseres Selbst mit einem Gegenstand. Bei Kant
werden Raum urid Zeit deshalb als
u n g e n

r e i n e

A n s c h a u 

verstanden, welche a priori im Menschen angelegt

sind. uUnd so versuchte er jjKantJ es mit der These, Raum und
Zeit seien nicht von den Sachen, sondern vom Subjekt ge-

6
nommen, seien subjektive Formen.*1 Die subjektivistische
Wendung Kants ist nicht nur einer der Leitgedanken seiner
ganzen Transzendentalphilosophie, sondern hat darueberhinaus
die Weichen gestellt fuer die folgende Zeit des Idealismusses in der deutschen Philosophie und Geistesgeschichte.

r ~ - —

•

Kant, a. a. 0., S. 3 & # 7 *
6
Gent, a. a. 0., S. 6.
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Die Bedeutung Kants in bezug auf das vorliegende Thema
liesse sich vielleicht am kuerzesten folgendermassen zusammenfassen: die goettlich gegeben© Ordnung des mittelalterlichen Kosmos wurde durch die Lehre von Kopernikus und
Kepler aufgehoben, ja geradezu zerschmettert. Kant versuchte
nun, in die als chaotisch aufgefasste Welt wieder Ordnung zu
bringen durch subjektiven Formalismus, d. h. durch a priori
erfahrene Vorstellungen von Raum und Zeit, Diese beiden Be
griff e muessen dabei als ideale Forraelemente verstanden wer
den, die real nicht erfahrbar sind, Sie stellen lediglich
formale Elemente dar, die ohne empirischen Gehalt sind. Zeit
und Raum haben fuer Kant gleichsam die Funktion einer Brille,
durch welche der Mensch die Welt betrachtet und ordnet, Der
Raum ordnet dabei des Mensdhen aeussere Eindruecke der Welt,
indem er ihnen Gestalt gibt, die Zeit dagegen die inneren
Erlebnisse, indem sie ihnen Kontinitaet verleiht,
Wie hat nun Kant, um den Abschnitt bezueglich seiner
Raum-Zeit-Lehre zum Abschluss zu bringen, das Verhaeltnis
von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gesehen? Werner Gent
hat sich mit der Lehre Kants eingehender auseinandergesetzt
und dazu Folgendes festgestellt:. ''Was zunaechst die Gegen
wart Oder das' Jetzt' anbetrifft, so kann • . . dieselbe nicht
als punktuelle . . . i n Frage kommen, • . , vielmehr ist es
so, dass nicht etwa einzelne Jetzte sich abloesen, sondern
ein und dasselbe Jetzt sich immer weiter schiebt, so dass der

20
7
Elndruck des Stetigen entspringt."

Welter heisst es hierzu

bei Gent:
Wie es ein Jetzterlebnis gibt, so auoh ein eolches
der Vergangenheit. Es vermittelt das BewUsstsein des
Sichweiterschiebens des Jetzt, dessen einzelne Stadien
ala V o r h o r , Jetzt und Nachher auszuzelchnen sind,
ohne dass damit Luecken in dem kontinuierlichen Erlebnisfluss zugestanden werden. Das Vergangenheitserlebnis bezieht sich auch nur auf die juengste Vergangenheit, welche sich unmittelbar an das Jetzt ahschliesst.
. . . Analoges gilt von dem Erlebnis der Zukunft, dem
Bewusstsein der Umwandlung in,das N a c h h e r , in
welches das Ich gleichsam hineinfllesst, ohne Kraftaufwand, geraeuschlos, unmerklich. Vergangenheits-,
Jetzt- und Zukunftsgewissheit schllessen sich fugenlos aneinander.d
Es laesst sich unschwer feststellen, dass fuer Kant das
Erlebnis des

J e t z t

Oder die Gegenwaertlgkeit den vor-

herrschenden Erlebnisraum darstellt; man kann fast von einer
9
"Absolutheit" des Jetzt Oder einer "absoluten Diesheit"
sprechen. Damit laesst sich der Uebergangspunkt zur Zeit des
klassischen Goethe herstellen, fuer den, wie in folgendem
Abschnitt verdeutllcht werden soli, ebenfalls eine Vorherrschaft des gegenwaertigen Augenbllcks festzustellen 1st.
b.) Johann Wolfgang Goethe
Waehrend Kant ais fuehrender Fhilosoph des 18. Jahrhuri
der ts zu gelten hat, so gilt Goethe als einer der beiden
7

;-----

Gent,

8

Gent,

9

a. a.

0., S. 309*
•

a. a.

'

0.. S. 310.

J. Vollcelt. Phaea0»9nolofil«.und•Wetaphysik der Zeit.
S. 69, zitiert aus: Werner Gent, ebd.
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Hauptvertreter der literarischen Klaaaik. Auch bei ihm
lassen sich die beiden Phaenomene von Zeit und Raum als
grundlegendes Ausdrucksmittel in der Darstellung seines
klassischen Idealmenschen erkennen, eines Menschen, der jedoch mit sich und der Welt noch im Einklang schwebt. Die folgenden Angaben zu Goethes klassischer Welt beziehen sich hauptsaechlich auf sein dichterisches Schaffen in den Jahren zwischen
der italienischen Reise und dem Tode Schillers. Die alles beherrschende Zeiterfahrung jener Zeit 1st vorallera die Gegenwaertigkeit. Sie findet sich am haeufigsten fuer die Anwesenheit einer Sache Oder Person. Die Anwesenheit bedeutet jedoch
von vornherein eine Bewertung, die all dasjenige vom in diesem
Sinne gefassten Begriff der Gegenwaertigkeit ausschliesst, das
nicht gesicherte Realitaet, Wahrheit, Ruhe und Dauer darstellt.
Goethe sagt hierzu selbst:
Alle Liebe bezieht sich auf Ge&lihWiirt; was mir in der
Gegenwart angenehm ist, sich duieseiad mir immer dar
stellt, den Wunsch des erneuertdn Gegenwaertigseins
immerfort erregt, bei Erfuellung dieses Wunsches von
einem lebhaften Ebtzuecken, bei Fortsetzung dieses
Glueckes von einer immer gleichen Anmut begleitet
wird, das eigentlich lieben wir, und hieraue folgt,
dass wir alles lieben kOennen, was zu unserer Ge
genwart gelangen kann; ja urn das Letzte auszusprechen:
die Liebe des Goettlichen strebt immer danach, sich
das Roechste zu vergegenwaertigen.10
TO ----------

J. W. Goethe, Maximen und ReflexiQnen. in: Goethes
Werke; Bd. XII (.rfamWrg: Christ Ian wegner Verlag,

T3337, s. 535.
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Gegenwart ist hier zugleich als Realitaet zu verstehen,
die, wie im letzten Satz ersichtlich 1st, durchaus noch von
einem transzendentalen Bezug zum Ueberirdischen gepraegt ist. ■
Hier und Jetzt, Irdisches und Ueberirdisches, raeumlich Nahes und zeitlich Gegenwaertiges stehen in eineu harmonisch
gegliederten Kosmos in wohlgefuegtem Bezug zueinander. Dies
findet seinen dichterisch gueltigen Ausdruck in den FaustVersen:
Wie alles sich zum Qanzen webt,
Eins in dem andern wirkt und lebtI
Wie Himmelskraefte auf und nieder steigen
Und sich die goldnen Eimer reichen!
Mit segenduftenden Schwingen
Vom Himmel durch die Erde drIngen,
11
Harmonisch all das All durchklingen!
Alles fuegt sich hier ineinander, alles stuezt sich gegenseitig und eines steht symbolhaft fuer sein Benachbartes.
"In gleicher Weise durehdringen und erfuellen sich im Goetheschen Augenblick Vergangenes und Zukuenftlges, so dass er im
wahrsten Sinne zu dem wird, was Soeren Kierkegaard *Fuelle
12
der Zeit* nennt."
Eine weitere Berechtigung zur Darstellung
dieser mit sich identischen Welt des klassischen Goethe gibt
Max Frisch selbst. Frisdh, fuer den die Darstellung des Pro
blems der Identiaet des modernen Menschen geradezu zum MarT1----------

J. W. Goethe, Fauetl, In: Goethes Werke. Bd. Ill,
s. 22, v. W-1J55T

12
Monika Wintscfc-Spieas, Zum Problem der Identitaet
im Werk Max Frischs (Zuerich: Juris-Verlag, l£6^),
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kenzeichen seines Schaffens geworden 1st, sieht die Loesung
dieses Problems in dem, was er eln "wirkliches Leben" nennt.
Und in seinem Tagebuch 1st folgender elndringliche Huf zu
finden: "'Wirklich sein.' Wirklich, wuerde ich sagen, ist
13
Goethe."
In diesem klassischen Weltgefuege also schwingt
alles miteinander im Einklang, es gibt noch keine Bedrohung
in Baum und Zeit, messbare objektive Zeit und erlebte subjektive Zeit stimmen ueberein: "Ereignis und dadurch evoziertes Erlebnis kongruieren."

"Goethe lebt und erlebt in

der Fuelle der Gegenwart. Er erfaehrt den Augenblick nicht
als bedeutungsleer und zufaellig, nicht als begrenzt und den
Sehnsuchtsvollen einschraenkend, sondern in seiner Gegen15
waertigkeit bedeutet ihm der Augenblick Ewiggueltlges."
Diese im Augenblick erlebte Ewigkelt in Verblndung mit durch
kosmische Gesetze gelenkter Harmonie im unendlichen Baum des
Weltalls hat auch der Franzose Th^ophile Gautier empfunden.
Georges Poulet sagt in seinem beruehmten Buch Etudes sur le
temps humain. "Gautier n'avait done pas tort de se laisser
appeler, non sans quelque complaisance, le Goethe frangais."
Und er faehrt fort: "Le Gautier vieillissant rfvoque . . .

T3-------
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Max Frisch, Tagebuch 19^6*19k9 (Frankfur^Kain: Suhrkamp-Verlag, 1950;, S. 22?. im folgenden abgekuerzt als T1.
Wintsch-Spiess, ebd.
15
Wintsch-Spiess, ebd.
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(Paris: Librairie Plon, 19^9)» S* 306.
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conviction que la puissance poetique eat . . .

la ferme cer

titude que l ’^ternitd des temps peut etre poasedee, ou a
17
tout le moins vecue, sentie, dans le moment present,"
Es 1st in diesem Zusaramenhang interessant und aufschlussreich zugleich, zu sehen, wie Gautier Goethes Raumauffassung
in bezug auf das Universum sah:
i

Goethe dans son Second Faust', suppose qUe leS choses
qui se sont passees autrefois se passent endOre dans
quelque coin de I'univers. Le fait est, selon lui, le
point de depart 'd’une foule de c e r c l e s
e x c e n t r i q u e s
qui vont agrandissant leurs orbes
dans l'eternitd et dans l'infini: d&s qu'une action
est tomb£e dans le temps, comme une pierre dans^le lac
sans bornes, 1'e'branlement caustf par elle ne s'eteint
jamais, et s e
p r o p a g e
On
o n d u l a t i o n s plus ou moins sensibles Jusqu’aux limites
des espaces,l8
Raum und Zeit stehen hier offensichtlich noch in enger
Abhaengigkeit und gegenseltigem Bezug zueinander. Das Bild
des Steines, der ins Wasser faellt und sich in konzentrlschen
Kreisen ausbreitende Wellen von sich sendet, die sich in der
Unendlichkeit des Raumes bis in alle Ewigkeit wiederholen,
traegt noch deutliche Zuege der vormittelalterlichen, traditionellen

z y k l l s c h e n

Zeltauffassung. Dieses
19
"Rien ne meurt, tout existe toujours"
entspricht der

klassischen Weltanschauung Goethes, Es 1st urn so verwunder-

17
Foulet, ebd,
18
Theophile Gautier, Le. P a p t h e W . peintures murales,
septembre•184-8,' et U A r t moderne, S. 70. zitlert aus:
G. Poulet, a. a. 0.7
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lie her, dass sich selbst bis hinauf ins 20. Jahrhundert
diese traditionelle Raum-Zeitauffasaung teilieise erhalten
hat, denn bei Friedrich Georg Juenger findet man noch den
11. . . immer wiederkehrenden, troestenden und erhebenden

20
Gedanken, einer im Kreise verlaufenden Zeit.u

Juenger ver-

spuert noch nichts von der bedraengenden Not dea existentiellen
Zeitbewusstseins, wie es die meisten Schriftsteller des 20.
Jahrhunderts empfunden haben. Sein Zeitempfihden ist klassisch
und dem Goethes vergleichbar, indem der Mensch eine zyklische
in sich selber zuruecklaufende Zeit im Leben der Natur verspuert. "Der Lauf des Tages und der Lauf des Jahres schliesst
sich immer wieder zum Kreis und beginnt immer von neuem den
ewig sich gleichenden Lauf. Der Mensch fuehlt sich geborgen,
sowelt er dies einfach sich immer neu wiederholende Leben
21
der reinen Natur mitzuerleben imstande ist.”
Erst wenn diese harmonisch im Einklang schwingende Welt
von innen und aussen bedroht wird, wenn der Mensch aus der
Aufgehobenheit eines allgemeinen Sinnzusammenhanges herausfaellt und der transzendentale Bezug zum Ueberirdischen abgebrochen wird, dann erst ist der Wendepunkt zur modernen

20
Zitiert aus: Otto Friedrich Bollnow, Pnruhe und Gei E Weltbild. B.a«r«ir■PlehtorTStuttgartT
W. Kohlnammer Verlag, 19557. S. 110.
21
' ...............
Bollnov, a* a. 0., S. 111.
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Literatur erreicht,
Auf dem Hintergrund der klassischen Welt, 11. . . da sich
alle Kraefte harmoniseh ineinander fuegen und alles Leben auf

22
dem organisehen Kreislauf von Geben und Nehmen beruht,'1
soil aufgezeigt werden, wie sich demgegenueber die Raum-ZeitPhilosophie des modernen Menschen ausnimmt, insbesondere diejenige Max Frischs. Der Umschwung von der klassischen Harraonie zur modernen Zerrissenheit ist natuerlich nicht abrupt
und ueber Nacht vorsichgegangen; und dass sich traditio
nelle Auffassungen bis hoch in unsere Zeit hinauf erhalten
koennen, sollte an dem zuvor eingefuegten Beispiel F, G,
Juengers und seiner Raura-Zeitauffassuhg verdeutlicht werden.
Ein langsamer Aufloesungsprozess dieser Phaenomene laesst
sich jedoch schon frueh im 19. Jahrhundert erkennen und durch
das ganze Jahrhundert hindurch verfolgen. An drei ausgewaehlten Wegbereitern soil der Wechsel hin zum 20, Jahr
hundert und damit zu Max Frisch verdeutlicht werden, dies
vorallem in bezug auf die Zeit.
22----------

Wintsch-Spiess, a. a. 0., S. 15*

2.

Kapitel: DIE AUFFASSUNG DES RAUMES UND DER ZEIT IM
19. JAHRHUNDERT

a.) Soeren Kierkegaard
Es ist sicherlich kein Zufall, dass der bisher wichtigste und erfolgreichste Roman - Stiller - unter einem
Motto aus Kierkegaards Fruehwerk Either - Or steht. Obwohl
das gewaehlte Zitat, das sich im zweiten Teil dieses im Jahre
1&+3 veroeffentlichten Werkes findet, nichts Direktes in be
zug auf Raum und Zeit aussagt, so laesst e s d o c h Frischs Verwandtschaft mit der Gedankenwelt Kierkegaards erkennen. Zu
dem Thema, wie sich obiges Motto auf Frischs Werk, insbe- sondere den Stiller, anwenden laesst, hat Philip Manger einen lesenswerten Artikel unter dem Thema ’'Kierkegaard in
1

Max Frisch's novel 'Stiller'”

vorgelegt.

Wie schon zuvor erwaehnt wurde, hat Kierkegaard zu
Fragen nach der Beschaffenheit des Raumes kaum Stellung genommen, dem Phaenomen der Zeit hat er sich jedoch wie viele
andere Kuenstler und Philosophen vor und nach ihm nicht
entziehen koennen; Zeugnis davon legen zahlreiche Eintraege
in seinen Tagebuechern ab. So heisst es einmal: "Alle Erschoepfung kommt insbesondere aus einem Phantasiespiel mit
der Zeit, dass man sich viele Jahre vorstellt usw., anstatt
1-----------

German Life and Letters 20 (1966-1967), 119-131.
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zu sagen, kannst du es nicht heute aushalten."

An anderer

Stelle findet sich folgender Eintrag:
Dass die Zeit (dies Nacheinander, die Sukzession)
des Menschen schlimmster Feind ist Oder sein kann, ist
auch recht bemerkenswert ausgedrueckt in den vielen
bezeichnenden Wendungen der Sprache: Die Zeit toeten;
die Zeit totschlagen - und uragekehrt: Eine t o e t e n d e Langeweile.
Es waere vielleicht eine psychologisch richtige
Erwiderung eines Selbstmoerders im letzten Augenblick
bevor er sich erschoesse: Mit diesem Schuss toete ich
die Zeit, schlage ich die Zeit tot.3
Das vorallem im 20. Jahrhundert so bekannte Gefuehl der
Langweile verbunden mit der Angst vor der Zeit ist hier schon
unverkennbar vorgeformt. Dass solche Erfahrungen durchaus
nicht als Ausnahme zu werten waren, sondern als zum Teil
symptomatisch fuer das bevorstehende Zeitalter zu gelten
hatten, laesst sich an der literarischen Parallels in Georg
Buechners Woyzeck aufzeigen. Gleich zu Beginn des Stueckes
handelt es sich urn das Thema der Zeitangst. Die entspre-

I
chende Unterhaltung zwischen dem Hauptmann und Woyzeck soil
der Bedeutung wegen hier ungekuerzt wiedergegeben werden:
Hauptmann. Langsam, Woyzeck, langsam; eins nach dem
andern! Er macht mir ganz schwindlig. Was soli ich
dann mit den zehn Minuten anfangen, die Er heut zu
frueh fertig wird? Woyzeck, bedenk Er, Er hat noch
seine schoene dreissig Jahr zu leben, dreissig Jahr!

2--------Soeren Kierkegaard, Die Tagebuecher. uebersetzt von
Hayo Gerdes, 2. Band (,Y)uesseidor f : E. Diederichs Verlag, 1963), S. 211.

3
Kierkegaard, a. a. 0., S. 238.
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Macht dreihundertsechzig Monate, und Tage, Stunden,
Minuten! Was will Er denn mit der ungeheuren Zeit
all anfangen? Teil Er sich ein, Woyzeck!
Woyzeck, Jawohl, Herr Hauptmann!
Hauptmann, Es wird mir ganz angst urn die Welt, wenn
ich an die Ewigkeit denke. Beschaeftigung;, Woyzeck,
Beschaeftigung! Ewig, das ist ewig, das ist ewig das siehst du ein; nun ist es aber wieder nicht ewig,
und das ist ein Augenblick, ja, ein Augenblick,
Woyzeck. es schaudert mich, wenn ich denke, dass sich
die Welt in einem Tag herumdreht! Was*n Zeitverschwendung! Wo soli das hinaus? Woyzeck, ich kann kein Muehlrad mehr sehn, Oder ich werd melancholisch.Jf
Es ist bestimmt kein Zufall, dass sowohl Kierkegaard
als auch Buechner in ihrem Schaffen der Zeit mehr als fuenfzig Jahre vorauswaren, Beide wurden sie erst um die Jahr
hundert wende in ihrer vollen Bedeutung erschlossen, beide
hatten sie starken Einfluss auf die Entstehung existentialphilosophischer Literatur.
Wie sieht nun Kierkegaard diesen Problemkreis? Gibt es
fuer ihn einen Ausweg aus besagter Zeitangst? Und wie sieht
er die Dreidimensionalitaet von Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft? Am besten laesst man Kierkegaard selbst zu Wort
kommen. In seiner Abhandlung The Concept of Dread hat er,
speziell im dritten Kapitel, den Kern seiner Zeitlehre dargelegt:
When time is correctly defined as infinite succession,
it seems plausible to define it also as the present,
the past and the future. However this distinction is

k
in; Saemtliche Werke und Briefe. hrsg. von Werner R.
Lehmann (Hamburg: Christian Wegner Verlag, 1967),
S. /fUj..
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incorrect, if one means by it that this In im
plied in time itself; for it first emerges with
the relation of time to eternity and the re
flection of eternity in it.5
Gemaess Kierkegaard kann die Dreiteilung der Zeit in die
Zeitmodi der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft also nicht
der Zeit allein angehaftet werden, sondern sie muss erst in
Beziehung zur Ewigkeit treten, wenn jene zuetande kommen
soil. Diese Ewigkeit hat jedoch erst der Mensch der westlichabendlaendischen Kultursphaere erreicht. Hier ist der Einfluss theologischer Begriffsbildung auf den Gang der Unter- •
suchung ganz offensichtlich. In bezug auf das Verhaeltnis von
Gegenwart und Ewigkeit heisst es weiterhin: " . . .

the eter

nal is the present. For thought, the eternal is the present

6
as an annulled succession (time was succession, going by)."
Bezueglich des Augenblicks sagt Kierkegaard:
• • . time is infinite succession. The life which
is in time and is merely that of time has no pre
sent. It is true that to characterize the sensuous
life it is commonly said that it is *in the instant’
and only in the instant. The instant is here under
stood as something abstracted from the eternal, and
if this is to be accounted the present t it is a pa
rody of it. The present is the eternal, or rather
the eternal is the present, and the present is full.
•

•

e

The instant is that ambiguous moment in which time
and eternity touch one another, thereby positing

Soeren Kierkegaard, The Concept of Dread, transl. by
Walter Lowrid (Princeton: Princeton University Press,
1957)., S. 76.

6
Kierkegaard, The Concept of Dread, S. 77.
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t h e
t e m p o r a l , where time is constantly
intersecting eternity and eternity constantly per
meating time.7
Im Augenblick beruehren sich also Zeit und Ewigkeit.
Das klingt zunaechst widersinnig, ist jedoch sinnvoll, wenn
es unter dem besonderen Blickwinkel der theologisch orientierten Philosophie Kierkegaards betrachtet wird. Fuer ihn
ist die Ewigkeit nicht die Summe aller Augenblicke in der
Zeit, sondern ein Element, das in die Zeit eingefuehrt wird,
um den vergaenglichen Augenblick zu ergreifen und mit dem
Gehalt anzufuellen, der erforderlich ist, um die Zeit ueber
den Augenblick der Gegenwart hinaus zu bewahren. Der scheinbaren Kuerze des Augenblicks, seinem Vorueber- und Vorbeigehen wird damit nichts von seiner Bedeutung genommen, vom
Ewigen erfuellt Zu sein und Ausgangspunkt fuer das Ewige zu
sein, trotz seines prinzipiellen aeussersten Gegensatzes zu
ihm.
Worin offenbart sich nun der Gehalt, mit dem der Au
genblick anzufuellen istf um Ewigkeitswert zu erhalten?
Die Antwort hierzu findet sich im zweiten Teil seines Werkes Either - Or, vorallem im Kapitel ’’Equilibrium between
the aesthetical and the ethical in the composition of per
sonality” . Der eigentliche Gehalt des Augenblicks, der
Ewigkeitswert hat und die Bedeutung des Lebens bestimmt,
•" ■" y

...■ ■
Kierkegaard, The Concept of Dread, S. 77,78,80.
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wird in engem Verhaeltnis mit der Selbstannahme dee eigenen
Ichs gesehen, diese setzt ihrerseits eine Wahl voraue:
But what is it I choose? IS it this thing or that?
No, for I choose absolutely, and the absoluteness
of my choice is expressed precisely by the fact
that I have not chosen to choose this or that. I
choose the absolute. And what is the absolute? It
is I myself in my eternal validity.8
Die Ewigkeit ist also nur dann bedeutungsvoll, wenn sie
in der Zeit be- und ergriffen werden kann; dies wird erreicht,
indem das Selbst angenommen wird und Gestalt gewinnt und somit
nicht mehr der Willkuer des Zeitlichen und Vergaenglichen ausgeliefert ist. Bleibt nur noch hinzuzufuegen, dass es allein
dem ethisch-religioesen Erleben vorbehalten bleibt, von ihm
- dem Ewigen - Besitz zu nehmen. Wie wichtig diese Gedankengaenge fuer die Helden Max Frischs sind, insbesondere fuer
den Bildhauer Anatol Stiller, ist unverkennbar und soil im
zweiten Teil dieser Arbeit behandelt werden.
Um diesen Abschnitt abzuschliessen, muesste ergaenzend angefuegt werden, dass sich Kierkegaard dafuer entscheidet, der Zukunft fuer die Konstitution des Zeitbegriffes eine hoehere Bedeutung beizumessen als der Gegen
wart und Vergangenheit. Das Zukuenftige ist fuer ihn gleich
sam das Ganze und die Vergangenheit ein Teil von ihm. In den
~ 8 -----------

Soeren Kierkegaard, Either - Or. transl. by Walter
Lowrie (Princeton: Princeton University Press, 19^-4),
S. 179.
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Begriffen des zukuenftigen und ewigen Lebens identifiziert
sich das Zukuenftige und Ewige. "The future owes nothing
to the self; rather the self owes everything to the eternal
(i. e., the future). . . . Having conquered the future, the
grateful self comes to understand how the present - that
vanishing atom of time - can become as well an atom of eter
nity, and how the past is preserved not in the present but
9
in the eternal.11
b.) Henri Bergson
Mit Henri Bergson und seiner Raum-Zeit-Philosophic
vollzieht sich ein weiterer Schritt hin zur voelligen Subjektivierung dieser Phaenomene, was auf das Schaffen Max
Frischs nicht ohne Folgen blieb, Im Mittelpunkt der Ausfuehrungen Bergsons steht bekanntlich der Begriff der Dauer
("la dure'e"); in ihn hat er ausserordentlich reichen Inhalt
verschiedenster Art hineinverlagert. Fuer ihn ist 11. . • ima
ginary or clock-time . . .

a symbol of space, and is di

fferent from real time, which is actual flowing duration
10
(la duree), the living stuff of things.11
Bergson selbst

1

---

Paul S. Minear, "Thanksgiving as a synthesis of the
temporal and the eternal,11 in: A Kierkegaard Critique,
hrsg. von Howard A. Johnson and“lNiels Wiuistrup (Wew
York: Harper and Brothers, 1962), S. 305-306.
10
H. R. Mackintosh, "Views concerning space held by mo
dern philosophers," in: William Honyman Gillespie,
The necessary existence of God (Edinburgh: T. and T.
glark V T ^ J V
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betont diese intuitive Zeitauffassung, die eng gekoppelt
ist mit seiner ganzen Seinserfahrung, indem er sagt: "There
is one reality, at least, which we all seize from within,
by intuition and not by simple analysis. It is our own per
sonality in its flowing through time - our self which en11
,
dures."
Dieser Zustand des "Andauerns" (la duree) ist fuer
Bergson der Ausgangspunkt einer Theorie, die in bewusstem
Gegensatz zur Konzeption der physikalischen Zeit aufgebaut
ist und ihn dadurch zu einem einflussreichen Denker fuer die
moderne Literatur werden laesst, Er ist so ueberzeugt von dem
fuer ihn allein gueltigen psychologischen Zeiterlebnis als
der einzigen und wahren Zeitauffassung, dass er behauptet,
die mathematische Zeit werde nur faelschlicherweise "Zeit"
genannt, da diese in ihrer Art eher raeumliche als wahre
zeitliche Merkmale aufweise. Das Erlebnis der Zeit sei nicht
nur charakterisiert durch aufeinanderfolgeride Augenblicke
und vielfaeltige Veraenderungen, sondern auch durch etwas,
das innerhalb der Aufeinanderfolge und des Wandels andauert.
Seine Auffassung war deshalb derart, dass dieses Merkmal des
kontinulerlichen Fliessens Oder der Dauer nicht seine angemessene Entsprechung in der physikalischen Zeitauffassung
i
n

_

Henri Bergson, Duration and Intuition. Reprinted from
An Introduction to Metaphysics, transl. by T. E. Hulme
In: 'J V 7 " r " g m 'aFT.~ICTfiMa~Qf space and time (Hew
York: The Macmillan domp., T 9 ® ) » S. 13§.
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faende. Ein Zitat aue Bergsons Hauptwerk Time and free will
(Essai sur les donn£es immtfdiates de la conscience, 1889)
moege dies verdeutlichen:
The feeling itself is a being which lives and deve
lops and is therefore constantly changing; otherwise
how could it gradually lead us to form a Resolution?
Our resolution would be immediately taken. But it
lives because the duration in which it develops is
a duration whose moments permeate one another. By
seperating these moments from each other, by sprea
ding out time in space, we have caused this feeling
to lose its life and its colour.12
Bergson wendet sich immer wieder gegen diese "Ausbreitung der Zeit im Raum11 (’’Verraeumlichung" des Zeitlichen),
wie dies seiner Meinung nach in der physikalischen Zeit
auffassung geschieht. Der Intellekt uverraeumlichtM dabei
die Zeit, die Bergson als Qualitaet des kontinuierlichen
Fliessens - die Dauer - begriff und verwandelt sie in getrennte, eigenstaendige, messbare Mengenbegriffe, die immer
getrennt und unzusammenhaengend bleiben wie Punkte im Raum
Oder die Messeinheiten auf einer Uhr.

Absolute Time or Mathematical Time is an abstraction
of pure succession alone, the durational elements of
our concrete experience being omitted. It is a mere
procession of positions, moments, and points, and
just as a point has no magnitude, so the mathemati
cal instant has no duration, and it is consequently
impossible to get included in this abstract conception
re----------

Henri Bergson, Time and free will, transl. by F. L.
Pogson (London: George Allen and \Jnwin Ltd., New
York: The Macmillan Co., 1910), S. 132-133.

36
of Time anything; which is even remotely akin to the
richness, the concreteness of our enduring experience
of Time.13
Es sollte nicht versaeumt werden, zu bemerken, dass Berg
son in seiner Verabsolutierung des Begriffes der Dauer sich
mehr mit dem "Bewusstsein der Zeit" beschaeftigt und nicht
so sehr mit der "Zeit" als solcher. Die Hauptschwaeche sei
ner Untersuchung liegt darin, dass er die Zeit als "inne
ren Sinn" in Form der "dur^e" verherrlicht und die Zeit als
mathematisch messbare Groesse voellig verneint. J. A. Gunn
hat somit Recht, wenn er sagt: "The shrewd analysis of la
dure'e is certainly true of some of our experience, but our
normal lives are not, and cannot be, lived in such pure du
ration; we are, and have to be, governed by clock-time, by
a common neutral time constructed by general agreement with
14
a system of reference, the sun."
Dass Henri Bergson und seine Theorie auf dem Gebiet der
Philosophie dem modernen Denken eine neue Richtung gab, ist
ebensowenig zu bestreiten wie dies fuer die Theorien Freuds
und Einsteins im Bereich der Psychologie bzw. der Naturwissenschaften gilt. Vorallem die zwei Ersteren haben einen
direkten und starken Einfluss auf d( .. Gang der modernen Ro-

T3-------

J. Alexander Gunn, The Problem of Time (London:
George Allen and Unwin Ltd., 1929),
21+8,
14
:
•
•
a. a. 0., S. 249.
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mankunst ausgeuebt. Dies atellt auch A. A. Mendilow in seinera wichtlgen IVerk Time and the novel feet, indem er sagt:
brought about a new•conThis theory
ception of c
ch of modern fictibn.'
especially in the stream-of-consciousneSS novel.
The fixing of personality by external description,
by labels and definitions and lists of characteris
tics has beeni discarded as false. Instead, perso
nality is seen in the light of its moment-by-moment
renewal, as the everpresent past, which'changes as
it increases with his moving time-field, pours in
to and through the formation we call a human being. 15
Und er faehrt fort:
The theory of durde has similarly led to a new con
ception of plot and structure. It has suggested the
progressive narrowing of the fictional duration co
vered by the novel at the same time as the expansion
of the psychological duration of the characters. All
life in a day, all life in a moment is the goal which
these novelists have set before them.16
c.) Marcel Proust
Schon aus dem Titel selbst des Hauptwerkes Marcel Prousts
ist eraichtlich, dass man es mit dem Problem der Zeit zu tun
hat. Der Titel 4 la recherQhe du temps perdu (Auf der Suche
nach der verlorenen Zeit) deutet darueberhinaus an, dass sich
dieses Problem in Form eines Nichterlebens der Zeit stellt,
denn sonst muess'te sie nicht gesucht werden. Die Frage, ob
die "verlorene Zeit1’ schliesslich gefunden wird, laesst sich

T5- - - - -

(London: Peter Nevill Ltd., 1952), S. 149—150*

16
A. A. Mendilow; ebd. Man vS*gleiohe hierzu James Joyces
Ulysses (1922)',' wo die .aftissere Dauer eines-ganzen Le
ben s i n geradezU vlerundzwanzig Stundeti zusammengerafft
wird,•naemlich, in-der Betrachtung eines Dubliner Alltages, des 16; Juni 190*f«
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zumindest vorlaeufigerweise mit dem Titel des zweiten Teiles seines Mammutwerkes beantworten - Le temps retrouve'
(Die wiedergefundene Zeit). Wie spielt sich die Suche abf
die zum Wiedererleben der verlorenen Zeit fuehrt? Und unter
welchen Vorzeichen laesst sich eine wie auch immer geartete
Raum-Zeit-Auffassung bei Marcel Proust erkennen? Diesen Fragen soil hier in geraffter und auf die wichtigsten Merkraale
beschraenkter Form nachgegangen werden. Auf Proust muss
spaeter im Zusammenhang mit Frischs Hauptwerk Stiller ohnehin nocheinmal eingegangen werden.
Mit Proust ist in der Literaturgeschichte ein (Wende-)
Punkt erreicht, wo Raum und Zeit endgueltig ihre Harmonie und
damit auch ihre klassische Kongruenz, wie sie bei Goethe noch
zu finden war, verloren haben. Die Welt ist zerbrochen in
weit auseinanderliegende Raeume, die wie Inseln in einem

17
”unermesslichen Ozean des Vergessens”

nebeneinander

schwimmen. ’’Die Zeit - Prousts Raumauffassung analog strukturiert - . . . ist in einzelne. voneinander isolierte Au18

genblicke zerbrochen.”

Dieses Bildnis laesst Georges Pou-

19
let von einem "univers en morceaux”

sprechen, in dem ein

T?-------Wintsch-Spiess, -a. .a.._0. , S. 16*...............
18

Wintsch-Spiess, ebd.

19
V eB^ace proustien (Paris: Editions Gallimard, 1963)>
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allgeraeines Prinzip der Dlskontlnuitaet herracht. In seinem
zuvor schon erwaehnten Werk Etudes aur le temps humain
fuehrt derselbe Kritiker dazu welter aus:
• . . le monde [gemeint 1st die ProustsJ est bleu
un monde de choses, mals de choses interchatigeables,
que rien n fattache & un point particulier de l ’espace
et de la duree; monde de choses douteuses plutot que
certaines, possibles plutdt que ndcessalres;'. * . le
monde proustien est un monde en lui-meme anachhonique,
sans feu ni lieu, errant dans la durde comme dans
1*£tendue.2Q
Diese Aufsplitterung von Raum und Zeit fuehrt zu dem
diesem Jahrhundert allzu bekannten Schlagwort der "angoisse”
(Angst), der man im Werk Marcel Prousts fortwaehrend begegnet. Kann diese MAngst" ueberwunden werden und wenn ja,
wie?
Proust versucht in einem grossartig angelegten Prozess
der Wieder-Erinnerung, die Vergangenheit wiederzuerleben und
damit als eigentliche Gegenwart zu empfinden. Die Faehigkeit
der Erinnerung dient dabei, bewusst oder unbewusst, als
11. . . m a n ’s most powerful ally against the destructive
powers of Time. It enables him to remould his life in retro21

spect."

Voraussetzung fuer die Abwicklung des bis in die

tiefsten Abgruende der Seele fuehrenden ’’Wiederbelebungs2 5 — --------- ---

a.-a. 0., S. 366-367*
21

•

Margaret Mein, Proust1s challenge to Time (Manchester:
University Press, T962j ,
43.
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versuches" der Vergangenheit iat ein geeignetes Ausloesungsmoment, das sich meist voellig zufaellig einstellt und irgendwelche Zuege traegt, die mit der urspruenglicheii Impression
verbunden sind. Solche Ausloeser bieten sich z. B. im Geruch
einer bestimmten Blume, im Knistern des Feuers im Ofen Oder
in der Frische eines Sommerregens. Das wohl bekannteste Beispiel hierfuer ist die "Madeleine-Episode", als Marcel an
einem kalten Winterabend nach Hause kommt und ein Stueck des
Madeleine-Kuchens in den Tee taucht und dann isst. In dem
Moment, da der Kuchen seinen Gaumen beruehrt, empfindet Mar
cel einen einmaligen, unverkennbaren Geschmack, der ihn an
die Tage in Combray erinnert, wo ihm seine Tante Leonie diese
Art Kuchen zu geben pflegte. Und nun setzt ein unaufhaltsamer, bis in einzelnste Kleinigkeiten gehender Erinnerungsprozess ein, der in ihm laengst totgeglaubte Erinnerungen
wiederzubeleben vermag, besser als er es jemals in der ur*p
spruenglichen Gegenwart haette erleben koennen. Dieser durch
den Geschmack des Kuchens ausgeloeste Denkvorgang laesst
gleichsam vor dem inneren Auge Marcels eine Episode aus der
Kindheit aufsteigen, die sowohl in ihren zeitlichen als auch
raeumlichen Gegebenheiten bis in einzelste Feinheiten wiedererlebt wird. Es wird dabei nicht nur die Vergangenheit zu
einer ueberzeitlichen Gegenwart erhoben, sondern mit ihr wer
den die raeumlichen Bedingungen der wiedererlebten Vergangen
heit erst in ihrer vollen Klarheit erkannt. So tritt im Falle
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der "Madeleine-Episode" das alte graue Haus Tante Leonies
erst jetzt zum erstenmal klar vor Augen, der kleine Pavilion,
der an den Garten angrenzt, und mit dem Haus die Stadt Combray, und mit Combray echlieselich der ganze Lebenalauf der
Kindheit von morgens bis abends und in all salnen klimatischen Bedingungen.
Auf diese Weise versucht Proust also, in der Welt der
raeumlichen und zeitlichen Diskontinuitaeten mit Hilfe des
"automatischen BewusatseinsM eine neue Totalitaet herzustellen, die " . . .

Vergangenes und Gegenwaertiges in einer

a u s s e r z e i t l i c h e n ,

22
E s s e n z

umfasst."

g u e l t i g e n

.

Es darf bei alledem nicht vergessen

werden, dass in dieser Welt der neuen Harmonie kein Platz
•^uer urspruenglich unangenehme, Angst bewirkende Erlebnisse
ist. Das Problem der Angst wird also dadurch geloest, dass
solche Momente einfach verdraengt werden. "Proust can find
redemption only in a spiritualised form of the past which
gives man an uplifting sense of unity within himself, and,
since it places him outside time, a unique sense of eter23
nity."
2 2 ----------

Wintsch-Spiess, a. a. 0.. S. 17*

23
Mein, a. a. 0., S. 37.
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Mit Marcel Proust 1st ein vorlaeufiger Abschluss in der
allgemeinen Entwicklung der Raum-Zeit-Auffassung in bezug
auf Max Frisch erreicht; er kann sicherlich als Frischs
engster literarischer Vorlaeufer bezeichnet werden. Nur
durch einen phaenomenalen Prozess der bewussten Erinnerung
werden die isolierten Inseln von Raum und Zeit nachtraeglich wieder zusammengefuegt und somit erlebt.
Bevor zur Thematik von Zeit und Raum bei Frisch- selbst
uebergegangen wird, soli im naechsten Kapltel die Krise des
modernen Romans hinsichtlich der Entwicklung der Raum-ZeitPhilosophie unter speziell

liter.a. r i s e

h e m

Ge-

sichtspunkt umrissen werden; dies wiederum beginnend in der
klassischen Welt eines Wieland und Goethe bis hin zur Gegenwart und Frisch.

3. Kapitel:

DIE KRISE DES MODERNEN ROMANS UND IHRE AUSWIRKUNGEN 'IJF DAS WERK MAX FRISCHS UNTER BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DER AUFFASSUNG DER
ZEIT

Bei Christoph Martin Wieland heisst es in seinem Vorbericht zur Ausgabe des Agathon im Jahr 176 7:
Die Wahrheit, welche von einem Werke, wie dasjenige,
so wir den Liebhabern hiemit vorlegen, gefordert werden'
kann und soli, bestehet darin, dass alles mit dem Lauf
der Welt uebereinstimme, dass die Character nicht willkuerlich. . . gebildet, sondern aus dem unerschoepflichen Vorrat der Natur selbst hergenommen; . . . und
also alles so gedichtet sei, dass kein hinlaenglicher
Grund angegeben werden koehne, warum es nicht eben so
wie es erzaehlt wird, haette geschehen koennen, Oder
noch einmal wirklich geschehen werde. Diese Wahrheit
allein kann Werke von dieser Art nuetzlich machen, und
diese Wahrheit getrauet sich der Herausgeben den Lesern
der Geschichte des Agathons zu versprechen.l
Tatsaechlich darf man in Wieland den ersten grossen
deutschen Romancier der Klassik sehen, vorallem auf Grund
seines Werkes Die Abenteuer des Don S.vlvio von Rosalva. welches
nach dem Muster des Don Qui.iote von Cervantes angelegt ist.
Zu jener Zeit liess sich noch muehelos ein Ueberblick ueber
das Er2aehlte erreichen, und Wieland hielt das Versprechen,
die Wahrheit gemaess seiner obigen Definition zu erzaehlen.
So heisst es auch in Arnold Hausers Sozialgeschiehte der Kunst
und Literatur folgendertnassen:

I
Chr. M. Wieland, Werke, Bd. 1, hrsg. von Fritz Martini
und Hans Werner Seiffert (Muenchen: Carl Hanser Verlag.
196^), S. 375

Bis zum 18. Jh. waren die' AutOtf.en ttichts als dUs Sprachrohr ihres Publikums; sie verwalteten die geistigen
Gueter ihrer Loser, so wie die Bediensteten und die
Beamten ihre materiellen Quetor vetfwalteten, Bio akzeptierten und bestaetigten die geltenden Moralprinzipien
und Geschmacksregeln; sie erfabden ale nicht und veraenderten sie nicht. Sie schriSben ihre Werke fuer ein
festumrissenes und strong begrehztes Publikutn und waren
keineswegs bestrebt, neue I'ntefresseriten zu gewinnen,
neue Leser zu akquirieren. Es bestand demzufolge auch
keinerlei Spannung zwischen dem wirklichen Und dem seinsollenden Publikutn. Der Schriftsteller kannte weder das
quaelende Problem zwischen verschledenen subjektiven
• Moeglichkeiten. noch die Gewissensfrage, zwischen verp
schiedenen Schichten der Gesellschaft waehlen zu muessen.
Ohne hier auf den ausserordentlich vielschichtigen und
verwickelten Prozess einer Entwicklung des deutschen Romans in
alien Einzelhoiten einzugehen, darf man dennooh sagen, dass
sich Ueberblick und Gestaltung des Ueberblicks fuer den Erzaehler in zunehmendem Masse kompliziert haben;

seit der Mitte

des 18. Jahrhunderts bis in unsere Zeit laesst sich somit ein
krisenhafter Verlauf der Gattung verfolgen,-'

Vollzieht man

einen kuehnen Sprung von jener Zeit bis hinauf ins Jahr 1901,.
in dem Hofmannsthals Brief des Lord Chandos erschien, so ist
ein Punkt erreicht, von dem Walter Jens sagt, er "markiert
die Wende der Zeiten" und
. • . Jetzt wird die Realitaet’ als solche fragwuerdig,
die Dinge eritglelten dem Zugriff des Subjekts, verselbstaendigen sich, gewinnen Autonomie, das Verhaeltnis
2
Bd, XI (MuenOhen:
1953), S. 2Jf2- ff.

C. H. Beok'sche Verlagsbuchhandlung,

3
Vgl.1hierzu aSeh -Wolfgang Kaysers V/erk'Entatehung und Krise
des modernen Romans (Stuttgart: J . B. Metzier, 1^5¥) •
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von Subjekt und Objekt kehrt Bich um. Nicht das
ruaechtige, Theeen setzende, Vorauasetzungen achaffende
Ich, sondern die Daemonie dea ^lat’, die Fremdheit
einer nicht mehr faesbaren Welt, eteht am Anfang.4
In anderen Worten ausgedrueckt handelt ee sich also urn
die schon frueh sich angekuendigte und nun voll zum jDurchbruch
gelangte Unsicherheit des Ueberblicks und des Wahrheitsversprechens im Wielandschen Sinne.

Die traditionelle Form des

Romans scheint damit ihrer Aufloesung nahe, denn der zeitgenoessische Roman erscheint als Deatruktion der ueberlieferten
Romanform.

Namen wie James Joyce, Franz Kafka, Rainer Maria

Rilke, Thomas Mann, Robert Musil, Hermann Broch, ebenso wie
Marcel Proust, Michel Butor, Alain Robbe-Grillet und Nathalie
Sarraute in der franzoesischen Sprachwelt, kuenden vom Ende
und zugleich vom Beginn einer neuen Epoche des Romans.

So

spricht Wilhelm Emrich von einer "Aufloesung der eplschen Handlungskontinuitaet" und des sich in "romanhaften Verwicklungen
bewegenden Intrigenspiels," an deren Stelle die "differenzierende Beschreibung" und "Analyse der dargestellten Phaenomene"
selbst tritt.^

"Die Welt ist in keinem Sinne mehr - im Gegen-

satz zur Welt des traditionellen Romans - vorkonstituiert.
Vielmehr werden die Moeglichkeiten ihrer Konstituierung
unausgesetzt
—

n—

n e u

erfragt."^

Kaete Hamburger sieht das

------

.Moderne Literatur. Moderne Wirklichkeit (Pfullincen•

Neske, 1 9 5 8 ) , 12.
5

——

—

—

,
•
"Formen Und Getialte des zeitgenoessiechen Romans,"
Universitas XI, Heft 1 (1956), 49.
6

Emrich, ebd.

den dichterischen Gestaltungen aller Dichtungsgattungen
gemeinsame Moderne darin,

. . dass das durch die Techni-

sierung unseres Lebens geschwaechte Wirklichkeitsgefuehl das
Berauehen der Dichter hervorgerufen hat, neue Wirklichkeiten
zu gruenden, die ueber die Grenzen von Raum, Zeit und Persoenlichlceit h i n a u s g r e i f e n . B e r e i t s in Kafkas Fruehwerk Beschreibung eines Kampf es werden die erkenntnistheoretischen
Bewusstseinskategorien, die die menschliche Welt apriorisch
vorkonstituieren, die Anschauungsformen von Raum und Zeit und
die logischen Gosetze, aufgehoben Oder in Frage gestellt.

Der

Hold geht, wie Emrich aus der Deschreibung eines Kampfes
zitiert,

. . in das Innere einer grossen, aber noch unfero
tigen Gegend," die er nach Belieben veraendern kann, waehrend
er andererseits von ihr verschlungen wird, da ", . . alle
Dinge ihre schoene Begrenzung verloren.11^

Bei dieser von

Kafka in hoechst eigenwllliger und persoenlicher Art und Weise
verwendeten Raum-Zeit-Auffassung muss fuer einen Augenblick
verweilt werden, da sie tiefer in das eigentliche Thema dieser
Arbeit hineinfuehrt und hilft, sie spaeter in besonderem Bezug
auf Max Frisch zu durchleuchten,

Schon in der kurzen Geschichte

Gibs Auf ist ersichtlich, dass Kafka offenbar mit zwei
7------------

"Erzaehlformen des modernen Romans.H Deutschunterricht
XI, Heft k (1959), 5.

8
Emrich, ebd.

9
Emrich, ebd.

verschiedenen Zeitbegriffen arbeitet.

"Als ich eine Turmuhr

mit meiner Uhr verglich," heisst es dort, Msah ich, dass es
schon viol spaoter war, als ich geglaubt hatte, ich musste
mich sehr boeilen, der Schrecken ueber diese Entdeckung liess
mich im Weg unsicher werden."10

Man sieht hier nicht nur, dass

Franz Kafka neben der "homogenen mechani3Chen Zeit” auch eine
"relativiert e psychologische Zeit"11 verwendet, sdndern dass
der Versuch, sich in der Zeit wiederzufinden, ihn ausserdem
der Richtung im Raum zu berauben droht.

Solch kafkaeske

Auffassung der Zeit findet sich insbesondere dort, wo es sich
um die n. . . kuen3tlerische Erfassung einer komplizierten
gegenseitigen Verknuepfung,, und um die sich "aendernae Kadenz
psychischer Prozesse11 handelt.

12

Damit steht Kafka jedoch

nicht unbedingt abseits der allgemeinen Tendenz, die sich
damals auch bei anderen Prosaschriftstellern herausbildete.
So findet man verschiedene Experiments in der Auffassung der
Zeit z. B. bei Thomas Mann im Zauberberg. Doktor Faustus.
Joseph und seine Brueder. bei James Joyce im Ulysses und vorallem in Marcel Prousts Auf der Suehe nach der verlorenen Zeit.
Somit gehoerte Kafka zu den ersten Prosaisten unseres Jahr-

1(3------------- r
11

Franz Kafka. Beschreibung. eines Kampfes (New York:
Schocken BooJcsT
“S? T I7 T
---Antonin Vacikvik, "Franz Kafka und seine Kunst der
psychologischen Analyse," in: Franz Kafka aus Prager
Sicht. hrsg. von Paul Reimann (%'kg: l^bb), £. 272.
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hunderts, die auch die Phaenomene Raum und.Zeit als wirksames Mittel verwendeten, um die Seelenwelt eines Menschen
scharf zum Ausdruck zu bringen.

Am deutlichsten ist die

Anwendung dieser Methods bei Kafka in seinen Werken Das Urteil.
im Landarzt. im Rrozess und im Schloss zur Geltung gekommen,
und zwar insbesondere dort, wo er seinen Helden in eine ", . .
psychologisch gut motivierte, k o n z e n t r i e r t e

Zeit

ohne Vergangenheit und ohne Zukunft stellt, in der es keinen
unueberbrueckbaren Unterschied zwischen Augenblick und Ewigkeit gibt."1^
Es laesst sich zunaechst unschwer feststellen, dass das
klassische Weltgefuege im Goetheschen Sinne, wo alles mitein-'
ander ira Einklang schwang und ein Verlust der Identitaet noch
nicht zu verspueren war, kraeftig ins Wanken geraten ist.
Waehrend bei Goethe trotz gelegentlicher Bedrohung Raum und
Zeit noch in sich geschlossen bleiben, sind die bei Proust in
zusammenhanglose, voneinander unabhaengige Bruchstuecke zersplittert.

Bei ihm besteht der Raum nur noch aus weit aus-

einander liegenden Inseln, waehrend die Zeit in einzelne, von
einander isolierte Augenblicke zeretueckelt ist, die dann
durch das "immense e'difice du souvenir" wieder miteinander
verknuepft werden, und zwar durch den Prozess der Erinnerung.1^

22----Vaclavik, ebd.
Zu Prousts Auffassung der- Zeit hat Hans Robert' Jauss ein
umfassendes und sehr gruendlich ausgearbeitefces Werk vorgelegt: unter. dem Titei Zeit und ErinnSrung in Marcel
Prousts "A la Recherche (fu/lTemps PerduT, (lieTH,el1berg:
c. Winter7 1955)•

k9

In Prousts Welt gibt es keine quantitative Teilhabe an einer
ewigen, allera unerforschlich zugrunde liogenden Substanz,
sondern jeder Augenblick traegt ein unverwechselbares, nur ihm
eigenes Gepraege und unterschoidet 3ich daher qualitativ von
jedera vorhergehenden Oder folgenden Moment.

I-Iinter der Dar-

stellung dieser auseinandergebrochenen Welt steht jedoch
letztlich immer die Absicht des Dichters, aus aller Zersplitterung eine wie auch immer gestaltete neue Totalitaet herzustellen.1^
Da zwischen Marcel Prousts und Max Friechs Zeitempfinden
starke Aehnlichkeiten festzustellen sind, erinnere man. sich
kurz der kleinen Episode, in welcher Marcel Prousts Swann (in:
Eine Liebe von Swann) stundenlang vor dem Fenster seiner
Geliebten Odile steht; dort brenht Licht, er vernimmt Maennerstimmen, und er fuehlt sich getaeuscht, da Odile ihn heimgeschickt hatte mit der Begruendung, sie muesse sich an diesem
Abend sehr frueh schlafen legen, sie sei muede.

Eine schlichte

Tatsache mit einer vernuenftigen Begruendung; doch Swann wird
des Nachts aus Liebe zu Odile vor ihr Fenster getrieben, und
Proust laosst seinen Helden die Verzweiflung erleben; dieser
Verzweiflung entspringen alle Geschichten, die sich Swann vor
dem Fenster erdenkt - konsequent, bis sich Moeglichkeit Oder
Unmoeglichkeit des Erdachten aufdecken

Geschichten auch,

die nur Illusion sind, entstanden aus seiner Verzweiflung,

Vgl. das diese Intention versinnblldlichende Zug
Gleichnis Prousts in bezug auf Max Frischs Einbildungskraft! Kap.
S. 63-
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Moeglichkeiten, wie er eich aus seiner Verzweiflung entlassen
koennte.

Endlich seln Entschluss:

Odile zur Rede zu stellen.

ans Fenster zu klopfen und

Hun stellt sich jedoch heraus,

dass ihn die Erinnerung narrte; das Fensser, vor dem er zu
verzweifeln begann, war nicht Odiles.

Eo zeigfc sich an diesem

Beispiel, dass Swann durch eine Illusion vorraten wurde; die
Illusion wurde zwar beseitigt, aber der Verrat als solcher
liat dennoch stattgefunden.

Was Proust als das angesichts

solcher Situation Denkbare in Swann fixierte, bleibt gueltig
bestehen, auch wenn die faktische Verratssituation sich
desillusioniert hat, also beseitigt ist.
Wie verhaelt es sich im Vergleich dazu bei Max Frisch?
In seinem letzten Roman Mein Name sei Gantenbein erhandelt
sich Gantenbein willentlich, d. h. im Bewusstsein der Fiktionen,
die er selbst schafft, Situationen, die zu meistern sind.
"Sie erzaehlen lauter Erfindungen.
dungen,"

16

Ich erlebe lauter Erfin-

heisst es am Ende des Romans, als die Untersuchung

ergeben hat, dass es eine Person namens Enderlin, Svoboda,
Camilla Huber nie gegeben hat, " . . .
Herrn namens Gantenbein" (G 3^5) •
das also:

ebensowenig wie einen

In anderen Worten heisst

Swann interpretiert ein Erlebnis, das sich als

Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein (Frankfurt. Main:
Suhrkamp-VerlagT* I95E,T15uauflY T & 7 ), S. 3'*5. Im
folgenden abgekuerzt als G.
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Taeuschung entlarvt; Gantenbein versucht waehrend dee ganzen
Romans, Taeuschung zu verifizieren.
os dann auch zu Beginn:

In diesom Sinne heleet

MEln Mann hat eine Brfahrung gemacht,

jetzt sucht er die Geschlchte seiner Erfahrung • • .H (G 8).
In Gantenbeins Wolt gibt es also koln Geschehen und keine Geschichte, die nicht seinem Goist und seinen Plaonen entoprungen
ist.

Alles verlaeuft nach Plan, alles bleibt waegbar, und

Fatum, Schicksal, ist aus dem kosmischen, dem metaphyslschen
Bereich transponiert in don des individuellen Intellektes,
Welche Konsequenzen dies hat, soli spaeter untersucht werden*
Abschliessend zu dem Vergleich Proust - Frisch sei vorerst in
Bezug auf Gantenbein nur soviol gosagti

was Proust erkannte

und verifizierte, wird bei Frisch - Oder besser: bei dem von
ihm aufgebauten Erzaehler - Plan und Ursaechllchkeit,

Der

Ausgangspunkt ist derselbe, nur fuehrt es Frisch unter umgekehrten Vorzeichen durch.

Die Konsequenz wird zur Begruendung;'

die Welt dlonstbar gemacht dem planenden Geist.

Gantenbein

entzioht sich der Gesellschaft, um sie nou zu konzipioren;
anders herum gesehen: um sie zu verraten.
Nach diesem kurzen Abstecher, der noetig war, um die
verschiedenen Zeitauffassungen - vor allem bei Kafka, Proust
und Frisch - naeher zu durchleuchton und gegen die klassische
Welt und Seinserfahrung eines Goethe und Wieland abzusetzen,
soil dieses Kapitel abgeschlossen werden, indem hauptsaechlioh
auf Max Frisch und seine Position innerhalb der Krise des
modernen Romans eingegangen wird.
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Waehrend Robbe-Grillet laechelt ueber "les vieux mythes
de la profondeur" und Nathalie Sarraute auf der Bedeutung der
"petit fait vrai" besteht, stellen tiefgreifende Problems
fuer Frisch nicht einen Mythos dar, sondern die wahren Gegenstaende seiner Werke.

Obwohl er der traditionellen Roman.form

skeptisch gegenuebersteht, ist er kein Extremist; er glaubt
nicht unbedingt, dass der Roman so radikal beschnitten werden
muss, wie es bei den Anti-Romanschreibern geachieht.

In aehn-

licher Weise teilt er auch auf der Buehne die desillusionierende Stimmung der Existenzialisten, will jedoch nicht mit
dem Theater des Absurden in Verbindung gebracht werden; denn
Frisch glaubt noch, trot?, all seiner Modernltaet, im Schillerschen Sinne an das Theater als "eine moralische Anatalt".
Allerdings hat sich auch hier der Akzent etwas verschoben,
und wie Frisch in seiner Dankansprache anlaesslich der Verleihung des Literaturprelses der Stadt Zuerich im Jahre 1958
sagte, schreibt er nicht, "um die Welt zu veraendern," sondern
"um die Welt zu ertragen, um standzuhalten sich selbst, um am
Leben zu bleiben."*^

Wem Oder was will er standhalten?

Frisch

ist der Ansicht - gemaess laengerer Ausfuehrungen auf den
Seiten 56 und 57 in seinem Tagebuch 1946-19/+9 -, dass das
menschliche Erleben durchaus nicht SchrltU halte mit dem Tempo,
17
'
Max Frisch, Oeffentlichkelt als Partner (Frankfurt, Main:
Suhrkamp-Verlag/T967/i
5'7. Im folgenden abgekuerzt
als OE.
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in welchem man die Ereignisse an sich vorueberziehen lassen
koenne dank den Errungenschaften der Technik.

Die Faehig-

keit zu erleben beschraenkt sich auf den Bereich, in welchem
man das Tempo einhaelt, das von der Natur gegeben ist.

"Es

ist ganz offenbar, dass das menschliche Erleben, auch wenn v/ir
uns aussertnenschliche Leistungen entlehnen koennen, mehr Oder
minder an den Bereich gebunden bleibt, den wir mit eigenen
Kraeften bewaeltigen koennen. . • • Dass er verloren ist
steht ausser Frage" (T1 56-57)*

Sich diesen Massstab nicht

weiter entgleiten zu lassen, ja, wenn moeglich ihn zurueckzugewinnen, ist zweifellos eines der Hauptanliegen, die Max
Frisch bewegen zu schreiben - "um standzuhalten".
Schon viel ist zum Problem des Xdentitaetsverlustes, der
sich in fast alien Romanen seit der Jahrhundertwende in irgendeiner Form zeigt, geschrieben worden.

Eduard Staeuble zitiert

in seiner umfassenden Gesamtdarstellung des Werkes Max Frisch s
an einer Stelle Leopold Ziegler, der sagt, dass die Fragwuerdigkeit des europaeisch-neuzeitlichen Menschen in der
Hauptsache in einer tiefen "Selbstentfremdung", die den Menschen
der Gegenwart befallen habe, begruendet liegt.

Er faehrt fort

wie folgt:
Dadurch, dass der Mensch sich selber fremd geworden
ist, entfremdet er sich auch der. Welt und faellt aus
seinen mythisch-kosmischen Zusammenhaengen heraus.
Infolgedessen geraet er in die verschiedensten, sich
feindlichen Gegensaetzlichkeiten. Geist und Seele
spalten sich auf. Die Innienwelt trennt sich von der
Aussenwelt und verzwistet sich mit ihr. Bewusstsein

3k

und Unbewusstsein klaffen unversoehnllch auseinander.
Der einst leidilch mit sich und der Welt uebereinstimmende Mensch erleidet die gefaehrlichaten Aufspaltungen
und faellt einer totalen Schizophrenie anheim.lo
Ziegler spraeche, so sagt Staeuble, ausdruecklich von
unaerer "spaltungsmuetigen Zeit".

Eng verknuepft mit dem

Phaenoraen der Spaltung der Peraoenlichkeit und dem Verluat der
Idontitaet muss die Aufspaltung des Zeitbegriffes in subjektive
und objektive Zeit gesehen werden.

Die Kurven von Uhrzeit

und Erlebniszeit verlaufen nicht mehr, wie zu Goethes Zeiten,
kongruent.

Schon bei Proust konnte man zwei inkongruente

Kurven entdecken:
Ereignisse

"eine Kurve deB Erlebens, die jener der

[erst] folgt, denn Proust erlebt die Ereignisse

in der ihnen innewohnenden Erlebnissubstanz erst durch das
Medium der E r i n n e r u n g . D i e exakte Parallele hierzu findet
sich in Frischs Tagebuch. wo er am Beispiel der Vorfreudo
auf eine Reise aufzeigt, dass sich Ereignis und Erlebnis
durchaus nicht decken:
Wir freuen uns auf eine Reise, vielleicht jahrelang,
und an Ort und Stelle besteht die Freude groesstenteils
darin, dass man sich um eine Erinnerung reicher weiss.
Eine gewisse Enttaeuschung nicht ueber die Landschaft,
aber ueber das menschliche Herz. Der Anblick ist da,
das Erlebnis noch nicht. Man gleicht oinem Film, der
beliehtet wirdj entwickeln wird es die Erinnerung. Man
fragt sich manchmal, inwiefern eine Gegenwart ueberhaupt
erlebbar ist. Koennte man unser Erleben darstellen,
T S -----------

Leopold Ziegler, in: Eduard Staeuble, Max Frisch.
Gesamtdarstellung seines Werkes (St, G a H e n : ilrker
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19

■

•

•

••

'

•

Wintsch-Spiess, a. a. 0., S. 17.

55
und zwar ohne unser Vorurteil, beispieleweise als Kurve,
so wuerde sie sich jedenfalls nicht decken mit der Kurve
der Ereignisse; eher waere es eine Welle, die jener
anderen verwandt ist. die ihr vorauslaeuft und wieder
cils Echo folgt; nicht die Ereignisse wtierden sich dar
stellen, sondern die Anlaesse der Ahnung, die Anlaesse
der Erinnerung. Die Gegenwart bleibt,irgeiidwie unwirklich, ein Nichts zwischen Ahnung und Erinneruftg, welche
die eigentlichen Raeume unseres Erlebens sind. (T1 122-123)
Man erkennt hier, dass Frisch der Zeitauffassung Prousts
nicht nur sehr nahe steht, sondern dass er sogar noch einen
Schritt weiter geht, indem er die Gegenwart als blosse Durchgangsstation bezeichnet, die als solche unerlebbar ist.
Dieser Gedanke wird spaeter noch deutlicher praezisiert, indem
er von der Gegenwart als "Schnittpunkt zwischen Erwartung und
Erinnerung" spricht, wobei die "Gegenwart als solche" kaum
erlebbar sei (T1 A19).
das:

Ganz ueberspitzt ausgedrueckt heisst

"Wer ein Schafott besteigt, erlebt die Angst vor dem

Beil, nicht das Beil.

Und wenn einer auf dern Schafott begna-

digt worden ist, duerfen wir kaum annehmen, dass der Mann
nichts erlebt habe.

Noch kein Mensch hat seinen Tod erlebt;

jeder erlebt die Todesangst, die Erwartung -" (T1 A-19).
In diesem einfuehrenden Teil sollten in umrisshafter
Darstellung die entscheidenden Veraenderungen in Bezug auf
die Raum-Zeit-Philosophie von der. Klassik bis zur Moderne
verdeutlicht werden.

Damit ist eine genuegend breite Basis

geschaffen, auf der die weiteren Untersuchungen aufgebaut
werden koennen.

Da das gesarate Werk Max Frische von verschie-

denen, immer wiederkehrenden Leitgedanken bestiramt wird,

sollen im Zweiten und Dritten Tell dieser Arbeit ihrer einige
wenige herausgegriffen und naeher betrachtet werden, immer
untor besonderer Rueckslchtnahme der spezifischen Auffassung
von Zeit und Raum.

B. Zweiter Teil: ZUR THEMATIK DER ZEIT

k. Kapitel:

DAS STREBEN NACH DEM "WAHREN LEBEN"

Bei der Betrachtung des Gesamtwerkes Max Frischs laesst
in der aeusseren Struktur der einzelnen Werke eine grosse
Vielfalt der Formen erkennen, die oftmals geradezu in experimentierfreudige Formenspielerei auszuarten droht; die
innere Struktur des Werkes zeichnet sich jedoch durch ein
klar gegliedertes und immer wiederkehrendes Gedankengut aus,
in welchem ein deutlich spuerbarer innerer Zusammenhang be
st eht. So spricht auch Eduard Staeuble in seiner Gesamtdarstellung ueber Max Frisch von einer "Anzahl typischer
Motivstraenge", die Frischs Werk durchziehen und in welchen
sich "ein eigenartiges Welt- und Menschenbild widerspie1
gelt."
Tatsaechlich hat Max Frisch in vielfaeltiger Form und
unter.mannigfaltigen Abwandlungen stets aufs neue seine
Leitgedanken formuliert, so wie z. B. die "Sehnsucht, die
unser Bestes ist", die Welt, die sich voller "Masken" zeigt,
das "Leiden an der Endlichkeit und Begrenztheit", die "ewige
Wiederholung", die "Gier nach Geschichten", das "Streben
1
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nach dem wahren Leben". Die meisten dieser Kerngedanken
finden sich im ersten Tagebuch in skizzenhafter Form vorgezeichnet, so auch folgende Hauptforderung, die Frisch immer
wieder an seine Mitmenschen stellt: "Du sollst dir kein Bildnis machen" (T1 31). Wie die meisten Helden Frischs an der
Begrenztheit ihrer alltaeglichen Welt leiden, so leidet auch
vorallem der Held in Frischs Hauptwerk - der Bildhauer Anatol Stiller - bis zur Unertraeglichkeit an sich selbst, an
dem begrenzten, nichtigen Geschoepf, als das er erschaffen
ist. "Sein Aufbegehren gegen das Bildnis, das sich die Umwelt von ihm gemacht hat, sein Aufbegehren gegen seine Heimat, in der er die eigenen Schwaechen im grossen sich manifestieren sieht, erklaeren sich als Folgen seines Leidens
2
an sich selbst.11
Durch dieses Tal des Leidens geht schon der Maler Juerg
Reinhart - eine fruehe Vorformung Anatol Stillers - in Frischs
erstem Roman, dem Fruehwerk Die Schwierigen Oder .11adore ce
qui me brule (19Jf2). Auch er sucht sich in einem "anderen” ,
"wirklicheren" Leben zu verwirklichen, muss jedoch die Suche
am Ende erfolglos und resigniert aufgeben. Was seine Jugendplaene anging, " . . .

so gab es keinen Zweifel, dass ei-

gentlich nur das Meer in Frage kam. Wie weit wurde die Welt
unter diesem Wort! Alles oeffnete sich in Blaeue, und zumal
2-----------

Wintsch-Spiess, a. a. 0., S. 78.
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fuer Juerg, der eigentlich kein 2$uhause hatte, war es die
eigentliche Heiraatlichkeit der Ferne, war es die Erinnerung
an einen Sommer, von dem es sich spaeter herausgestellt hatte,

3
dass es die Jugend war.”

Schon in diesem fruehen Roman Friscchs

klingt das Streben der Figuren nach Identitaet mit dem jeweiligen eigenen Ich an, das sich nur in einer harmonischen
Integrierung der drei Dimensionen der Zeit - Vergangenheit,
Gegenwart, Zukunft - vollziehen kann. Fuer Juerg Reinhart
- ebenso wie fuer Stiller - ist die Begegnung mit verschiedenen Berufen und Menschen, in der er die Halbheit und Bruechigkeit seiner menschlichen Substanz erfahren hat, stets
mit dem Bewusstsein um die Vergaenglichkeit der Zeit verbunden. "Fuer jedes Lebensalter, meinte Reinhart, bedeute
die Zeit ein gelindes Entsetzen, ausgenommen das kindliche,
und doch waere jedes Lebensalter schoen, je weniger wir das,
was ihm zukommt, verleugneten Oder vertraeumnten Oder aufschoeben! Auch der Tod, der uns einmal zukommt, laesst sich
ja nicht aufschieben" (Sch 68). Das Bewusstwerden in der
Zeit ermoeglicht sich in diesem Fruehwerk hauptsaechlich in
der Erfahrung um den Tod, und gerade deshalb fordert dieser
Traum vom "wahren Leben" von Reinhart als sinnvollste Tat 3-----------

Max Frisch. Die Schwierigen Oder .1*adore ce aui me
brule (ZuericET Atlantis VerlagT 1 9 5 3 7 ^ . ^ 7 X 7 T ^ O ) ,
£ . 8 9 . Im folgenden abgekuerzt als Sch.
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den Tod. Dem Ende dieses ersten Romans kommt im Vergleich
zum Ausgang der folgenden Werke Frischs besondere Bedeutung
zu, und es soil spaeter am Beispiel des Stiller-Romans noch
einmal aufgegriffen werden.
Es sollte an dieser Stelle nicht versaeumt werden, darauf
hinzuweisen, dass die Versuche der Frisch’schen Helden, aus
dem Kerker dieser Bildnisse auszubrechen - Marcel ReichRanicki spricht im Zusammenhang Stillers von der Lage des

k
Menschen "in der Untersuchungshaft"

- auf autobiographischen

Parallelen im Leben Max Frischs basieren. Es ist kennzeichnend fuer ihn, dass er sich selbst immer wieder ale Gefangener erlebt, sei es als Gefangener seiner selbst Oder der Gesellschaft. "Er fuehlt sich ebenso in den Kerker seiner selbst,
seiner eigenen individuellen Begrenztheit und Endlichkeit ge~
sperrt wie in den Kerker eines falschen Bildnisses, das sich
5
die Gesellschaft von ihm macht."
Das stetige Bestreben, das "andere, wirkliche Leben" zu
erreichen, spielt sich in der Hauptsache in einem laufcnden
Kampf gegen die Wiederholung, die Verfestigung, das Bildnis
ab. Dass dieser Kampf aufs engste verknuepft ist mit der
Suche nach der Identitaet und Selbstannahme, welche notwen-

Deutsche Literatur heute (Guetersloh: Bertelsmann,
o. «/.), S. l7t. Die briginalausgabe des Buches (Piper
Verlag; war fuer diese Arbeit nicht zugaenglich.
5
•
Staeuble, a. a. 0., S. 53-5^.
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dige Voraussetzung der Selbstverwlrklichung darstellen,
drueckt sich in folgender Reflexion Stillers aus:
Wiederholung! Dabei weiss ich: alles haengt davon
ab, ob es gelingt, sein Leben nicht ausserhalb derWiederholung zu erwarten, sondern die Wiederholuhg,
die ausweglose, aus freiem Willen (trotz.Zwang) zu
seinem Leben zu machen, indem man anerkerint: Das
bin ich! ...Doch immer wieder (auch darin die Wie
derholung) genuegt ein Wort^ eine Miene, die mich
erschreckt, eine Landschaft, die mich erinnert, und
alles in mir ist Flucht, Flucht ohne Hoffnung,
irgendwohin zu kommen, lediglich aus Angst vor
Wiederholung.6
Durch das Prisma der Dreidimensionalitaet der Zeit
gesehen, wuerde das bedeuten, dass die Selbstverwirklichung
nur in der Gegenwart, im Jetzt liegen kann. ’'Immer wieder
neue und immer wieder andere Erfahrungen, kelne Zukunft und
keine Vergangenheit - nur ein Jetzt. Das waere das wirkliche,
das wahre Leben, von dem der Dichter traeumt, nach dem er
7
sich sehnt." Damit ist man allerdings noch einen grossen
Schritt entfernt von dem Gegenwartsempfinden, das Fritz
Martini in seiner Behandlung von R. M. Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge folgenderraassen umreisst:
. . . Gegenwart ist nicht nur das andraengend Augenblickliche, sondern auch die erinnerte Vergangen
heit wird in sie hineinverwandelt, so wie das Gegen6 1 '
■
Max Frisch, Stiller (Frankfurt,Main: Suhrkamp-Verlag,
195kt Neuaufl. r1'$b9), S. 80. Im folgenden abgekuerzt
als St.
7
. . . .
Staeuble, a. a. 0., S. 38.
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waertige immer wieder auf dae Vefrgangene ztiruebkbezogen ist und unter seinem Schatten lebt. Die
Zeit ist, einen grossen seelischen Innenrhum
schaffend, nach alien Seiten hin irreal offen: •
als eine innere, in der Seele fliessende gegenwaertige Zeit. Die Erinnerung kehrt in die Kindheit
zurueck.8
Warum sind die Helden Frischs zur Totalitaet eines

solchen Gegenwartsempfindens nicht faehig? Warum ist bei
ihnen dieser "grosse seelische Innenraum", von dem Martini
spricht und der dieses Zeitempfinden erst ermoeglicht, nicht
vorhanden? Nocheinmal muss auf Frischs literarischen Vorgaenger zurueckgegriffen werden, denn der Hinweie auf eine
Antwort findet sich in dem zuvor erwaehnten Zug-Gleichnis,
das die spezifische Erlebniswelse Prousts und Frischs in
eindrucksvoller Weise manifestiert (vgl. S. k9) •
Bei beiden Schriftstellern findet sich ein Zug-Gleichnis,
das die Erlebnisform ihrer Helden charakterisiert. In Max
Frischs Juerg Reinhart heisst es in bezug auf die Erlebensweise eines jungen Mannes einmal: "Wie wenn einer in der
Eisenbahn sitzt, mit dem Ruecken in der Fahrtrichtung, so

9
dass er nur sieht, was schon vorueber ist.11 Monika WintschSpiess hat dazu folgende Interpretation gegeben:
Alle seine Gestalten (gemeint sind die Max Frischs]
sitzen - um in der Sprache dieses fruehen Gleich-

PaB Wagnis der Sprache (Stuttgart: E. Klett Verlag

9
(Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 195k)t S. 90
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nisses zu reden - im Zug mit dem Ruecken in der
Fahrtrichtung und blicken sehnsuchtsvoll zurueck
auf eine verierene und verpasste Fuelle von Moeg
lichkeiten. Da der Zug jedoch weiterfaehrt, ver**
saeumen sie immer den gegenwaertigen Augenblick,
wie sie auch ihre Jugend einst versaeumten, derin
dieser Rueckblick ist keine Erinnerung im eigentlichen Sinne.' Erinnerung kann nur besitzen, wer
wirklich gelebt hat und wer dieses Gelebte unverlierbar als einen kostbaren Schatz in seinem
Inneren bewahrt.10
Hierzu als Vergleich das Beispiel Prousts:
. . . la ligne du chemin de fer ayant change' de
direction, le train tourna, la scfene matinale
fut remplacee dans le cadre de la fenfitre par
un village nocturne..,et je me ddsolais d 1avoir
perdu ma bande de ciel rose quand je Vaperpus
de nouveau, mais rouge cettexfois, dans la'fOnStre
d'en face qu'elle abandonna a un deuxi&me coude
de la voie ferre; si bien que je passals mon temps
a courir d'une fenltre a. 1'autre pour rapprocher,
pour rentoiler les fragments intermittents et
opposites de mon beau matin dearlate et versa
tile et en avoir une vue totale et un tableau
continu.11
Dieser Versuch Marcels, ein umfassendes Bild der bei
jeder Wegbiegung wechselnden Landschaft herzustellen, zeigt,
dass er im Gegensatz zu Max Frischs Figuren, zumindest darurn
bemueht ist, das Gegenwaertige aufzunehmen, um es dann spae
ter im Erinnerungsprozess als solches zu erleben. Dieses
Beispiel steht gleichsam repraesentativ fuer das ganze Unternehmen Prousts: "Ihm geht es im letzten darum, in einer
TO----------

a. a. 0., S.

11
Marcel Proustt Oeuvres. Bd. I (Paris: BibliOth&qUe
de la Pleiade, Editions Gallimard, 195*f)> S. 655.

6/|

zersplitterten Welt eine wie immer gestaltete Totalitaet
12

zu schaffen.”

Damit tritt der eigentliche Unterschied

zwischen Prousts und Frischs Zeitauffassung klar zu Tage:
da Frischs Gestalten die augenblickliche Gegenwart zwischen
den Fingern zerrinnt und sie dieselbe als solche nie erleben
koennen (da sie mit dem "Ruecken in Fahrtrichtung” aitzen)
und sie zudem in ", . . vage Traeume und Sehnsuechte fliehen,
ruht ihr Rueckblick stets auf einer nie gelebten und ver13
saeumten Vergangenheit, von der Marcel Proust nichts weiss.”
Es wurde von der Sehnsucht nach einem ”anderen, wahren
Leben” ausgegangen, die sich als Kampf gegen die Wiederho
lung und das vorgefasste Bildnis manifestiert. Die erhoffte
Selbstannahme und Selbstverwirklichung bleibt jedoch in den
meisten Faellen aus, da sich - wie die Untersuchung des eingeschalteten Zuggleichnisses zeigen sollte - die Figuren
Frischs von dem Hier und Jetzt paradoxerweise reinste, unvermischte Gegenwaertigkeit erhoffen, waehrend ihnen die
eigentliche Gegenwart zwischen den Fingern zerrinnt. Um aus
diesem Kerker, in dem sie die Gesellschaft, das Volk, der

IS
Wintsch-Spiess, a. a. 0., S. 76.
13
Wintsch-Spiess, a. a. 0., S. 19. Vgl. hierzu auch
Hofmannsthals Per Tor und der Tod, wo ebenfallis ein
Erleben der GegenwaFF unmoegXich 1st. Erst in der Stunde des Tddes kommt dies voll zu Bewusstsein; ein aehnliches Erlebnis der Todesnaehe verspuereh auch Stiller,
Homo Faber und Gantenbein. Vgl* die folgenden Kapitel

S. 32, 99, 118.
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Staat, der Beruf Oder die Ehe gefangenhaelt und somit ihrer
Meinung nach an der Selbstverwirklichung hindert, zu entfliehen, entschliessen sich Frischs Helden immer wieder, wie
im Falle Stiller, n. . . alle Bruecken hinter sich abzureissen, den Namen aufzugeben, die Vergangenheit zu verUf
leugnen.'1

Die schmerzliche Erinnerung an das beengende Jetzt der
Tageswirklichkeit, an den Beruf und die Arbeit, wird auch in
15
der Prosatraeumerei Bin Oder Die Reise nach Peking
dargestellt und zwar durcli das symboltraechtige Zeichen der MRolle
unter dem Arm" (B 16), das fortwaehrend aufreehterhalten wird.

"Eine Rolle, die man in Peking stehen liesse, waere fuer immer
verloren. . . . Ohne sie, glaube ich immer, waere ich selig
gewesen" (B 17).

Aehnliche Funktion als Sinnbild des Ortes, wo sich
wahres Leben im gegenwaertigen Augenblick des Jetzt abspielen koennte, uebernlmmt in Frischs erstem Buehnestueck Santa
Cruz die Insel Hawaii, von der Pelegrin sagt:
Sie, da bluehen die Zitronen, die Ananas, die Pfirsiche, die Feigen, die Datteln, die Bananen, alles
zusammen! Ich sage Ihnen: da gibt es keinen Winter T7_

Reich-Ranicki, a. a. 0., S. 170.
Max Frisch, Bin•Oder Die Reise nach Peking (Zuerich:
Atlantis VerTag, WanE!F5rt\Main: Su)tirkamp-Verlag,
19^5, Neuaufl. 1970), S. 87. Im folgenden abgekuerzt
als B.
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16
keine Spur von Winter, muessen Sie wissen.
Auch der Staatsanwalt in Graf Oederland hat seine Vorstellung vom Traum des wirklichen Lebens, diesraal versinnbildlicht in der Insel Santorin in den griechischen Kykladen.
Nur dort kann er sich ein wahres Leben in der Gegenwaertigkeit des

J e t z t

vorstellen. Santorin ist fuer ihn:

Ohne Daemmerung; ohne Hoffnung auf ein'andermal,
alles ist jetzt, der Tag und die Nacht, das Meer,
hier sind unsre Goetter geboren, die wirklichen,
hier sind sie aue den Fluten gestiegen, Kinder
der Freude, Kinder des Lichts! (GOE 353)
All die erwaehnten Beispiele haben soweit ein gemeinsames Merkmal: die Frisch*schen Figuren streben danach, das
"wahre" Leben in der Totalitaet des gegenwaertigen Augenblicks
- also im "Jetzt" - zu verwirklichen. Da ihnen der Zugang zu
dieser einen angestrebten Zeitdimension jedoch aufgrund ihres
gestoerten Verhaeltnisses zur Zeit versagt bleibt, versuchen
sie, die Erfuellung im "Jetzt” in einer ertraeumten Zukunft
zu finden. Dies geschieht dann hauptsaechlich durch die Kraft
der Einbildung. Dieses zukuenftige Element zeigte sich auch

TS------

.

Max Frisch, Stuecke I (Frankfurt,Main: SuhrkampVerlag, 1962, Weuedifl. 1971)* S. 62. Im weiteren
Verlauf dieser Arbeit soil die hier zitierte historisch-kritische Ausgabe in zwei Baenden fuer folgende
Dramen und ihre Abkuerzungen verwendet werden:
Bd. Is Santa Cruz (SC), Nun Bingen sie wieder (N),
Die chinesiscW:' Wauer (CM), Als der Krieg zu Ende war
TSTsTT s'r'af T O e r l a n g (GOE) .--------------

—

Bd. II: Don Jtian; Oder Die Liebe zur Geometrie (DJ),
Biedermann und' die Bran dat£f'tar Cb S), Die gros.se Wut
des PhiCTpp' Hot'z (H), AndorraT A ) .
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in Stillers Atelier; wohin man auch blickte, imraer hatte man
” . . . das erregende Gefuehl, jederzeit aufbrechen und ein
ganz anderes Leben beginnen zu koennen” (St 301). Diese Versucho des Ausbrechens aus dem Bildnis stellen, ebenso wie
Stillers Entschluss, in den Spanischen Buergerkrieg zu Zie
hen, eine Flucht nach vorn dar in dem Bestreben zu sich selbst
zu finden, das nandere Leben” zu verwirklichen. Ob diese Versuche gluecklich verlaufen, soli spaeter in diesem Kapitel
untersucht werden. Zunaechst muss jedoch festgehalten werden,
dass, durch den Spiegel der Dreidlmensionalitaet der Zeit betrachtet, ein Leben in der Gegenwart vorerst ausgeschlossen
bleibt. Die fuer die erwaehnten Figuren raasegebenden Zeitraeume des Erlebens sind die Vergangenheit und die Zukunft, wobei
letzterer ungleich groessere Bedeutung zukommt. So heisst es
im Tagebuch, das Anatol Stiller alias James White aus Berichten von und Unterhaltungen mit Stillers frueherer Frau
Julika zusamraengestellt hat, folgendermassen bezueglich des
verschollenen Bildhauers: uEr lebt stets in Erwartungen. Er
liebt es, alles in der Schwebe zu lassen. . . . Er flieht
das Hier-und-Jetzt zumindest innerlich. Er mag den Sommer
nicht, ueberhaupt keinen Zustand der Gegenwaertigkeit, liebt
den Herbst, die Daemmerung, die Melancholie, Vergaengllchkeit ist sein Element” (St 298).
Waehrend es den

F i g u r e n

Frischs scheinbar nicht

gelingt, zur Totalitaet der Zeit in der Gegenwaertigkeit
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durchzudringen, versucht der

A u t o r

immer wieder, aich

von den Fesseln der Vergangenheit und dem Althergebrachten
loszumachen, um sich den Fragen der Gegenwart zu stellen bzw.
eine vermeintlich bessere Zukunft herbeizusehnen. Dass dabei
seine Helden oftmals als Sprachrohr seiner eigenen Wuensche
dienen, ist nicht zu verkennen und mag den kuenstlerischen
Aussagewert seiner Werke beeintraechtigen. Im Gefolge von
Brechts politisch-didaktischer Dichtung hat sich Frisch je~
doch nicht gescheut, in seinen dichterischen Werken gelegentlich in sehr deutlicher Sprache auf aktuelle Problems der
Zeit, insbesondere die Schweiz und Deutschland betreffend,
einzugehen. In bezug auf die Dimension der Zeit, diesmal
auf dem groesseren Hintergrund geschichtlicher Zeit betrachtet, kann man ira Stiller einer aufschlussreichen Diskussion
zwischen dem Architekten Sturzenegger - man beachte Max
Frischs anfaenglichen Beruf eines Architekten - und Stiller
selbst beiwohnen: Waehrend man sich ueber #taedteplanung und
besonders ueber jenes Gebiet, das man die Altstadt nennt,
unterhaelt, ist zu erfahren, dass Sturzenegger zwar nichts
fuer die "Verballhornung" (St 290) der Zuercher Altstadt
kann, dass er jedoch selbst eine neue Siedlung draussen bei
Oerlikon, einem Vorort von Zuerich, erbaut hat; ", . . eine
Siedlung im Massstab einer vergangenen, und zwar endgueltig
vergangenen Zeit, eine Idyllik, die keine ist11 (St 291).
Stiller drueckt seine Meinung dazu in leidenschaftlicher Form
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aus:
Was ist Tradition? Ich daechte: sich an die Aufgaben
seiner Zeit wagen mit dem gleichen Mut,'wie die Vorfahren ihn gegenueber ihrer Zeit hatten. . . . Es
interessiert mich also, wenn wir ueber Architektur
reden, lediglich die Frage, wieweit es einem' schweizerischen Staedtebauer ueberhaupt moeglich ist,
kuehn zu sein, zukuenftig zu sein in einem Volk,
das eigentlich, wie mir scheint, nicht die Zukunft
will, sondern die Vergangenheit, Hat die Schweiz
(so frage ich Sturzenegger) irgendeiin Ziel in die
Zukunft hinaus? Zu bewahren, was man besitzt Oder
besessen hat, ist eine notwendlge Aufgabe,' dOch
nicht genug; um lebendig zu sein, braucht man ja
auch ein Ziel in die Zukunft hinaus, Welches 1st
dieses Ziel, dieses Unerreichte? Was die Schweizkuehn macht, was sie beseelt. dieses Zukuenftlge,
was sie gegenwaertig macht? (St 291-292)
Bemerkenswert ist, dass sich auch hier Stiller, wie es
im letzten Satz anklingt, Vergegenwaertigung erhofft, obwohl er, obenso wie der junge Architokt Kilian, der Maler
Juerg Reinhart, der Rittmeister aus Santa Cruz und der
Staatsanwalt Martin, stets in sehnsuchtsvollen Traeumen und
Ahnungen der Zukunft schwelgt und dadurch die augenblickliche Gegenwart nicht erfassen kann. Da Frischs Gestalten,
17
Gantenbein ausgenommen,
vor jjedem echten Erleben der Ge
genwart in "die blauen Weiten"

ihrer Sehnsuechte fliehen

- "die Sehnsucht ist unser bestes,11 helsst es einraal in

Vgl, hierzu Kap, 6, S, 121,
18
Wintsch-Spiess, a. a. 0., S. 19* Zur symbolischen
Bedeutung der Farbe Blau bei Max Frisch vgl, das
Zwischenkapitel 7: " ’Blau" als Symbol der Sehnsucht
und des 'Sich-in-die-Zukunft-Traeumens'"
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Bin (B 89)

kann es fuer sie ein echtes, erfuelltes Er-

lebnis der Vergangenheit ebensowenig geben wie eines der
Zukunft. Folglich gibt es fuer sie auch keine Erinnerung
bzw. Ahnung der Zukunft, die sie voll begluecken koennte.
Sie leben im eigentlichen Sinne gegenwartslos,

ja geschichts-

los, da sie in keinem der drei vorhandenen Zeitraeume fest

verwurzelt sind. Dies fuehrt zu einem existenzlosen ”Da~
Sein", da es auf Grund der nicht erlebten Gegenwart zu keiner harmonischen Integration von Vergangenheit und Zukunft
kommen kann, denn ”. . • exister, c*est done 6tre son prer-

19
sent, mais, e ’est aussi Stre son pass£ et ses souvenirs.”
Dieses Fhaenomen des existenzlosen Seins v/ird in Frischs

letztem Roman Mein Name sei Gantenbein noch deutlicher vor
Augen gefuehrt, indem es dort heisst, ”Ich probiere Geschichten an wie Kleider” (G 23)* Man moechte sich nicht
festlegen auf ”eine einzige Geschichte” , denn das hiesse,
urn bei diesem Bild zu bleiben, "nur ein Kleid” fuer das

ganze Leben lang zu haben. In diese Beschraenkung, Enge,
Verfestigung, die alles Auch-Moegliche ausschliessen, lassen
sich die Gestalten Max Frischs nicht zwaengen. Deshalb ziehen sie es vor "ohne Geschichte”, also geschichtslos, zu
leben und versuchen laufend "abzuschwimmen ohne Geschichte”
(G 352).
T3

“
■
Poulet, Etudes sur le temps humain, S. XXIX,
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In diesera Zusammenhang kommt im Sinne der Zeiterfahrung,
wie sie sich bei den bisher beaprochenen Figuren gezeigt hat,
sofern von einer solchen ueberhaupt noch geeprochen werden
kann, dem Traum eine besondere Bedeutung zu. Dies ist vorallem ersichtlich-in Santa Cruz, wo sich der ganze zweite Akt
und auch Teile des vierten Aktes in Elviras Traeumen abspielen. So dient ihr das Medium des Traumes als Mittel zur
Ausflucht aus dem Schloss, "bevor es . . . einschneit fuer
immer" (SC A9). Der Dichter Pedro formuliert die Bedeutung
des Traumes fuer Elvira treffenderweise, indem er sagt: "Nur
manchmal die Traeumet da kommt er noch immer, der Verfuehrer
von einst, frech wie er war, jung wie er war, damals . . .
sie traeumt sie ws.ere noch einmal ein Maedchen, traeumt, wie
sie ihre Unschuld noch einmal verloere -n (SC 38). Frisch
ueberspielt somit die Dimensionen von Raura und Zeit, er hebt
sie gewissermassen auf, denn waehrend sich der Rittmeister
und der Vagant Pelegrin im Schloss unterhalten, liegt Elvira
". . . unterdessen droben in der Kammer, da faehrt er [der
Vagantj mit unserer Herrin auf alien Meeren des Traumes herum,..entfuehrt sie noch einmal auf dem Schiffe der Erinnerung..." (SC *f9). Aus dieser Sicht betrachtet "bedeutet der
zeitliche Handlungsverlauf in 'Santa Cruz| die Aufhebung der
chronologischen Zeit durch ein dramatisches Geschehen, das
sich abwechselnd in Vergangenheit und Gegenwart bewegt, um
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auf diese Weise das

w a h r e

S e i n

sichtbar zu

20
machen."

Auf die wichtige Tatsache, dass diese Traeume

nichts an den einmal hergestellten Verhaeltnissen und im
realen Leben getroffenen Entscheidungen aendern, weist D.
Barlow in selnem Artikel "'Ordnung* and 'Das Wirkliche
Leben' in the works of Max Frisch" hin: "In their dreams
the Rittmeister and Elvira are given the opportunity of
reliving their earlier encounter with Pelegrin^ but they
still take the same final decision as before."

Denn, wie

Pelegrin klar und richtig erkannt hat, es muss sich am Ende
jeder selbst in seinem wahren Sein waehlen und annehmen; dies
geschieht meist ausserhalb der durch Gesellschaft und Ehe
errichteten Schranken. Das "Sein" muss ueber den "Schein"
siegen: "Man kann nicht beides haben, scheint es. Der eine
hat das Meer, der andere das Schloss; der eine hat Hawaii der andere das Kind..." (SC 81). Von dieser Seite her betrachtet ist die Art, wie Pelegrin seinen Tod erfaehrt, von
Bedeutung in der Abgrenzung zur Todeserfahrung anderer FrischGestalten (vgl. z. B. Juerg Reinhart, der Selbstmord begeht!). Der Rittmeister schildert ihn der schreienden, er-

so

—

Heide-Lore Schaefer, "Max Frisch: 'Santa Cruz',"
Germanisch-Romanische Monatsschrift N. F. 20 (1970).

79.' Sperrdruck von VerfassVr’.---

21

: ■
German Life and Letters. XIX (1965)* 55.
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schrockenen Elvira gegenueber folgendermassen: "Es let, hat
er

Pelegrin

gesagt, nichts Qraessliches dabei: Ich ver-

wuensche nichts, was ich erlebt habe, und nichts, was ich
erlebt habe, wuensche ich noch einmal zurueck... Er sagte
es so heiter" (SC 83)• Pelegrin hat offensichtlich ein
"wahres, wirkliches Leben" gelebt, das den gegenwaertigen
Augenblick in die umfassenderen Einheiten von Vergangenheit
und Zukunft zu integrieren wusate und somit zu harmonischer
Einheit zu gestalten vermochtej er braucht daher nichts
"noch einmal zurueckzuwuenschen", der Traum und die Erinnerung sind fuer ihn ohne Bedeutung, er braucht den Tod
nicht zu fuerchten.
Zur Bedeutung des Traumes gibt Frisch in seinem ersten
Tagebuch naehere Hinweise, indem er vom Wesen der Zeit zunaechst sagt, dass sie " . . .

nur ein Zaubermittel waere,

das unser Wesen auseinanderzieht und sichtbar macht, indem
sie das Leben, das eine Allgegenwart alles Moeglichen ist,
in ein Nacheinander zerlegt" (T1 22). Dieses "Nacheinander"
sei eigentlich jedoch "ein Ineinander", ein "Zugleich",
. das wlr allerdings als solches nicht wahrnehmen
koennen, so wenig wie die Farben des Lichtes, wenn sein
Strahl nicht gebrochen und zerlegt ist" (T1 23). Bei-diesem
Vorgang dient unser Bewusstsein als " . . .

das brechende

Prisma, das unser Leben in ein Nacheinander zerlegt, und
der Traum als die andere Linse, die es wieder in sein Ur-
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ganzes sammelt” (T1 23). In bezug auf Stiller und dae Ehepaar
Rittmeister - Elvira heisst das, dass sie zwar viel traeumen,
dass ihre Traeume jedoch nur in die Zukunft projezierte Sehnsuechte (nach einem ’’anderen Leben") Oder schmerzliche Erinnerungen der Vergangenheit sind, die nicht durch das Pris
ma des Bewusstseins gebrochen und durch die Linse des Trau
mes in ein Urganzes gesammelt werden koennen, da sie eines
bewussten Erlebens der Gegenwart entbehren. Die natuerliche
Folge eines solchen gestoerten Zeitempfindens ist die Angst,
vvelche Reich-Ranicki als ’’Leitmotiv von Max Frischs lite-

22
rarischen Arbeiten”

zu erkennen glaubt. Untersucht man

daraufhin wiederum Max Frischs Tagebuch. so findet sich in
der Tat ein entsprechender Eintrag. Er trifft dabei jedoch
einen bewussten Unterschied, indem er von ’’Zeit’’ und ”Vergaengnis” spricht. ’’Die Zeit, was die Uhren zeigen, und Vergaengnis als unser Erleben davon, dass unserem Dasein stets
ein anderes gegenuebersteht, ein Nichtsein, das wir als Tod
bezeichnen" (T1 177-178). Und er faehrt fort:
Wir spueren dieses immerwaehrende Gefaelle•zum
Nichtsein, und darum denken wir an dfen Tod, wo
immer wir ein Gefaelle sehen, das uns zum Vergleich wird fuer das Unvorstellbare, irgendein
sichtbares Gefaelle von Zeit: ein Ziehen der Wolken, ein fallendes Laub, ein Wachsen der Baeume,
22--------Deutsche Literatur in West und Oat (Reinbek bei
rfamburg: Ifewohlt V erTag", t'$VO')", S'. 58.
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ein gleitendes Ufer, eine Allee mlt neuem
Gruen, ein aufgehender Mond. Ea gibt kein
Leben ohne Angst vor dem andern; achon well
es ohne diese Angst, die unaere Tiefe let,
kein Leben gibt: erst aus dem Nichtsein, das
wir ahnen, begreifen wir fuer Augenblicke,
dass wir leben. (T1 179)
Damit wurde ein weiter Bogen gespannt, der es erst
jetzt ermoeglicht, die frueher in diesem Kapitel gestellte
Frage zu beantworten: gelingt es den Figuren Frischs, das
"wahre Leben" zu verwirklichen? Gelingt ihnen der Durchbruch zur Totalitaet des Gegenwartsempfindens, das die Inte
gration der Dreidimensionalitaet der Zeit in ihrer harmonischen Einheit erst ermoeglicht? In anbetracht obiger Ueberlegungen, wird die Beantwortung der Frage fuer die einzelnen
Protagonisten verschieden ausfallen muessen.
Da ist zunaechst der junge Maler Reinhart, der in die
ser Welt alles nur als "Schein" und nicht als "Sein" erlebt.
Sein Zorn hierueber entlaedt sich einmal gegenueber dem jungen
Leutnant Amann, dessen Portrait er raalen soil und den er als
die Verkoerperung des "unwirklichen", nicht-authentischen
Lebens par excellence erkennt:
Sie wollen immer Haltung haben! ...Man kann das
nicht malen, Gott s t e h e m i r b e i . . ;! Wenn Sie
wirklich .eine Haltung haben, Haltung, innere Hal
tung - es gibt nichts Schoeneres als dae! es 1st
unser aller Ziel, wissen Sie - Aber dann kommt die
Haltung doch von aelber, Oder glauben Sie nicht?
Was Sie da machenj - alles, was man macht, 1st
Pose - und zum Kotzen, gelinde gesagt, zum Kotzen!
(Sch 96)

76
Wae Reinhart selbst betrifft, so hat er zu seiner
"wirklichen" Berufung niemals finden koennen, nicht als
Maler, nicht als Bueroangestellter, nicht als Ehemann, auch
nicht als Diener Anton in der Einfachheit des Gaertnerberufes, "In einer Irrenanstalt lernte er * . . die Gaertnerei und fuehrte danach auf dem Gutshof ein stilles, ein23
sames Leben, das Leben eines Gescheiterten."
Eines mor
gens heisst es dann von ihm: "Anton, der Diener, lag auf dem
tannenen Boden, nichts ausser ihm - ueberwunden war das letzte
menschliche Heimweh, verstanden zu werden" (Ssh 2 9 1 ). Damit
ist sein Schicksal besiegelt, und man kann wohl sagen:
"Juerg Reinhart . . . finding it impossible to come to terms
with his environment and lacking all sense of direction in
life, resolves on suicide as the only truly puposeful action

2k
of which he believes himself capable."
Dass dieses gescheiterte Leben auf einem gestoerten .
Verhaeltnis zur Zeit beruhte, wird im letzten Paragraphen
des Romans, dem aufmerksamen Leser verstaendllch, angedeutet:
Als sie Anton, den Diener, aufnehmen und'in den
Sarg be'tten wollten, geschah es, dass die Maegde
aufschrien, die Knechte ihn fallen liessen: die
Haare, die nicht seine echten gewesen. waren ihm
vom Kopf gefallen; so, erschreckend wie er lag,
2 3 ----------

Johannes Beer, Hrsg., Reclame Romanfuehrer. Bd. II;.
'3. Aufl. (Stuttgart: Philipp Reciam Jun., 1963)» S. 553.
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bleibt er in ihrem Gedaectitnis, - d6r Schreck
ist unsterblicher als der Mensch.... (Sch 297)
Der Verjuengungsversuch in Form der "unechten Haare”
deutet die Unfaehigkeit Reinharts an, das Altern und letztlich auch den Tod, gegen den sich alles Sein in der Zeit
erst begreift, mit ins Leben einzubeziehen, denn ” . . .

der

Tod ist nicht einfach ein Nichts, ein Aufhoeren ins Unverbindliche; im Leben muss es getan v/erden” (Sch 277). Dass
dieses Problem, besonders in bezug auf den Kuenstler, Max
Frisch bis hinauf in juengste Zeit beschaeftigt hat, beweist
ein Eintrag im erst kuerzlich veroeffentlichten zweiten Tagebuch., wo es heisst: ’’Angst des Kuenstlers vor dem Alter: dass
er nicht mehr kreativ sein wird; und einen Beruf,"" eine Existenz,
25
wo dies keine Rolle spielt, hat er meistens nicht gelernt.”
Aehnlich endet der Versuch das ’’wahre Leben” zu finden
fuer den jungen Architekten Kilian in Bin, nur dass er nicht
mit dem Tode endet. Als er am Ende seiner Traumreise, in der
die "tagesgueltigen Gesetze von Raum und Zeit aufgehoben
sind,”

wieder in die bedrueckende Welt der Wirklichkeit

zurueckkehrt, ist es nur ”. . .

his capacity for stoic re

signation which saves him, we feel,'from the same fate as
27
Reinhart.”

2 5----------

Max Frisch, Tagebuch 1966-1971 (Frankfurt,Main: Suhrkamp-Verlag, l5V^j , S . 3"15*•
folgenden abgekuerzt
als T2.
26
Staeuble, a. a. 0., S. 57.
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Barlow, a. a. 0., S.
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Waehrend Kilian nicht nur in sich selbst gespalten ist,
sondern auch den Schritt und die Verbindung zum Du und damit zum Mitmenschen nicht vollziehen kann, scheint sein
Partner Bin das "wahre Leben" in Person zu sein; er ist Ki
lian steta Mum eine Gnado voraus" (B 20). Sein Name schon
deutet es an , dass er mit sich selbst identisch 1st, dass
er lebt, und zwar in jedem gogenwaertigen Augenblick. Nur
wer wirklich

i s t

kann von sich sagen: ich

b i n .

Kilian dagegen sieht seinen Traum von Peking bald in der
unerreichbaren F e m e verschwinden: "An Peking zu denken,
bald wag ich es nicht mehr. Unser Dasein ist kurz und Pe
king so weit! . . . Ploetzlich zweifle ich, ob mein Leben
noch hinreicht" (B 100).
Auch fuer Elvira und den Rittmeister in Santa Cruz
bleibt

der Traum vom "wahren Leben" unerfuellt, und nur

ihre stoische Grundhaltung ermoeglicht es ihnen, das Leben
als Itreuz (daher die Symbolik des Titels Santa Cruz "heiliges Kreuz") auf sich zu nehmen und geduldig zu tragen.
Dass in diesera Stueck Pelegrin die Rolle der Verkoerperung
des erstrebten "wahren Lebens" zufaellt, ist von vornherein
klar und zeigt sich schon in der ersten Szenenbeschreibung
des Vorspiels, in dem sein Gegensatz zu den uebrigen Schlossbewohnern herausgearbeitet wird:
In einer Pinte. Auf der einen Seite sitZen die Bauern und spielen Karten, langweilig und stutopf. Auf
der andern Seite, im Vordergrund, sehen wir den Dok-
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tor und den Vaganten, der auf dem Tisohe hockt,
Gitarre spielt und summt. (SC 9)
Spaeter traegt Pelegrin dazu bei, "die traditionelle
28
Zeitfolge aufzuheben",
denn er ist allgegenwaertig; der
philisterhafte Vorwurf des Schreibers macht es klar: n. • .
meinen Sie eigentlich, Sie koennen alle Zeiten durcheinander
machen? Wir sind ein Haus der Ordnung, verstanden! Was vergangen ist, das ist vergangen. Gestern, heute, morgen! Sie
blaettern in den Jahren herum, vorwaerts und rueckwaerts so eine Schweinereil" (SC 50)• Wiederum gilt also: was dera
mit sich selbst identischen und in den drei Dimensionen der
Zeit harmonisch verhafteten Vertreter des "wahren Lebens" ge29
lingt, bleibt dem danach strebenden Antagonisten versagt.
28 ---------Manfred Jurgensen, Max Frisch* .Die Dramen-(Berlint
Luklanos-Verlag Hans Krpf, 1968), 'S. 2b.
29
Manfred Jurgensen glaubt im Falle Elvira-Rittmeister
einen etwas positiveren Ausgang erkennen zu koennen*
Er sieht in dem Vaganten die verinnerlichte Sehnsucht.
die sich in der Seele der Eheleute abspielt. "Nach seinem Tode leben sie in einem Zustahd der Allgegenwart
und Allgegenwaertigkeit; infolgedessen verspueren sie
kein aeusseres Verlangen mehr, ihr Fernweh 1st gestillt.
In sieben Tagen und sieben Jahren sind sie beide zu ei
ner selbstgenuegsamen Einheit zusammengewachsen" (S. 30).
Man kann sich dieser Interpretation nur mit Vorbehalten
anschliessen, denn wenn es stimmt, dass PelSgrin von den
Kraeften des Rittmeisters " . . . lebt und zehrt, von meiner Sehnsucht sich naehrt" (SC 2^) und wenn "er lebt
solange ich lebe" (SC 2^), dann ist auch mit seinem Tode
das Leben des Rittmeisters zu Ende gekommen; wenn auch
nicht in physischem Sinne, so doch im seelischen. Daran
aendert auch das Leben dSsKindes Viola nichts, in der
Pelegrin weiterlebt, ", . . Viola, die alleB vonneuem
erfaehrt, die alles noch einmal beginnt" (SC 8/+), denn
damit waere nur ein Zyklus hOrgestellt, der die Handlungsbewegung nicht vorwaertstreibt, sonderh in der Unendlichkeit einer Kreisbewegung verlaufen laesst. Das
Ende wird zum Anfang, die Sehnsucht bleibt - im Gegensatz zu Jurgensens Meinung - ungestillt.

80

Der Staatsanwalt Martin in Graf Qederland unterscheidet sich von den bisher besprochenen Figuren in bedeutsamer
V/eise darin, dass er tatsaechlich "mit der Axt in der Hand1'
(GOE 326) aus der Befangenheit seines Berufes und der Ehe
auszubrechen versucht. "His yearning for a more vital form
of existence no longer ends in voluntary renunciation but
30
is translated into positive action.”
Dieser Ausbruchsversuch, unter dem Symbol der Axt ausgefuehrt, kann nur in Verbrechen und Blutvergiessen zu Ende
gebracht werden (der blutrote Teppich, der am Ende in die
Residenz gerollt wird, bringt dies symbolisch zum Ausdruck);
das gilt fuer den zu verteidigenden Klienten, den eigentli
chen Moerder, ebenso wie fuer den Staatsanwalt und spaeteren
Grafen. Dieser erscheint paradoxerweise am Ende als Opfer
seiner eigenen Macht. einer Macht " . . . der er^ durch seine
31
Wandlung waehnte entkommen zu sein.'1
Denn, so belehrt ihn
der Praesident: "Wer,cvum frei zu sein, die Macht atuerzt,
uebernimmt das Gegenteil der Freiheit, die Macht, und ich
verstehe Ihren persoenlichen Schreck vollauf" (GOE 390).
Das "wahre Leben" bleibt somit auch fuer ihn unerreichbar,
und er kann am Ende des Stueckes ". • . lediglich in eine
-----yS— -----

.

.

Schaefer, a. a. 0., S. 55* "Positive" darf ih diesem
Zusammenhang wohl nicht altt.Werturteil Verstanden
werden, soriddrn lediglich als Gegenueberstellung zu
"non-action".

31
Jurgensen, a. a. 0., S.
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Realitaet zurueckkehren, die ihn als Staatsanwalt schon
32
einmal gefangen hielt."
Wie steht es nun um den Bildhauer Anatol Stiller? Ge
lingt es ihm, sich selbst zu finden und sein "anderes Lebenn in der Zeit zu verwirklichen? Hinsichtlich der zuvor
angestellten Ueberlegungen muss die Frage - entgegen der
Meinung einiger Kritiker wie z. B. H. Mayer, H. Karasek
und C. Petersen - mit einem Ja beantwortet werden. Dieses
Ja erfaehrt nur insofern eine Einschraenkung, als die
Selbstverwirklichung erst ganz am Schluss des Romans moeglich ist, d. h. am Ende des I. Teils, nachdem Stiller einen
gewichtigen Teil seines Lebens damit verbracht hat, vor sich
selbst und seiner eigenen Identitaet zu fliehen. Aehnlich wie
der Tor in Hofmannsthals Der Tor und der Tod verspuert auch
Stiller erst angSsichts des Todes die Bedeutung des "wahren
Lebens" (vgl. Kap. /*, Fussnote 13)* Dass Stiller einem fuer
ihn entscheidenden Erlebnis der Todesnaehe ausgesetzt war,
erfaehrt der Leser kurz vor Ende des I. Teils, als Stiller
von einem misslungenen Selbstmordversuch spricht. Dieses
Erlebnis beschreibt er als einen " . . .

Sturz, nichts weiter,

ein Sturz, der auch wieder gar keiner ist, ein Zustand vollkommener Ohnmacht bei vollkommenenm Wachsein, nur die Zeit

32

-----------
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Jurgensen, ebd. und S. 35*
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ist weg, . . . die Zeit als Medium, worin wir zu handeln
vermoegen; alles bleibt wie gewesen, nichts vergeht, alles
33
bleibt nun ein fuer allemal" (St kk9) •
Was ist dies anderes als der Durchbruch zur Totalitaet
der Gegenwaertigkeit, zum voelligon Erkennen der eigenen
Identitaet und der damit verbundenen Selbstannahme, in der
sich der Mensch annimmt ". . . in its historic continuity,
with everything that belongs to it, the past as well as the

3k

present.11

Um i n R. M. Rilkes Worten zu sprechen, koennte

man sagen, dass Stillers Selbstmordversuch zu Recht misslang,
denn nur wer sein "eigenes Leben gelebt hat,11 kann seinen

33-------------

Man erinnere sich hier an die zu anfang des zweiten
Kapitels besprochene Philosophie Kierkegaards, wo der
"Sprung in das Unbekannte" zum entscheidenden Merkmal der Selbstannahme wird.
. . Even a suicide does
not really desire to do away with his self, . . . he
wishes another form for his self, and therefore one
may find a suicide who was in the highest degree con
vinced of the immortality of the soul but whose whole
being was so entangled that by this step he expected
to find the absolute form for his spirit. • . . The
man we are speaking of discovers now that the self he
chooses contains an endless multiplicity, inasmuch as
it has a history • • . i n which he acknowledges iden
tity with himself." (S. Kierkegaard. Either - Or.
S. 180-181).
------
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Philip Manger, "Kierkegaard in Max Frisch's Novel
Stiller," German Life and Letters 20 (1966-1967), 125.
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"eigenen Tod haben.11

Man vergegenwaertige sich nocheinmal,

mit welcher Vehemenz dieser Durchbruch zur Selbstannahme
in der Zeit geschahs
Ich durfte mich entecheiden, ob ich nocheinmal
leben wollte, jetzt aber so, dass ein wirklicher
Tod zustande kommt. . . . Ich hatte die b'eatimmte
Empfindung, jetzt erst geboren worden Zu sein,
und fuehlte mich mit meiner Unbedingtheit, die
auch das Laecherliche nicht zu fuerchten hat,‘
bereit, niemand anders zu sein als der Mensch,
als der ich eben geboren worden bin, und kein
anderes Leben zu suchen als dieses, das ich nicht
von mir werfen kann. (St ^51-452)
Zusammenfassend laesst sich zu den fruehen Helden Frischs
und ihrer Zeiterfahrung also sagen, dass sie zunaechst nicht
faehig sind, in irgendeinem der drei Zeitraeume - Vergangen
heit, Gegenwart, Zukunft - festen Fuss zu fassen. Da sie angesichts der Gegenwart stets vage Traeume der Sehnsucht in
eine vermeintlich bessere Zukunft projezieren, sind sie zu
einem echten Erleben des augenblicklichen Zeitpunktes in der
Gegenwart nicht faehig, haben deshalb keinen festen Fixierpunkt, auf den sie ihre Traeume aus der Vergangenheit bzw.
yon einem "anderen Leben" in der Zukunft beziehen koennen,
Lediglich Stiller zeigt Ansaetze dazu, sich angesichts der
Todesnaehe zur Totalitaet der Gegenwaertigkeit und damit zur
Selbstannahme durchzuringen. Er hat als Keramiker zu "seiner*’
Lebensaufgabe (St /+71) Oder, wie Kafka es nennen wuerde, zu
•
3 5 ------R. M. Rilke, Die Aufzfeichnungen des,Malts' Laurlds
Brigge, in s Werfce in drei1lfeen%enT‘*l)ritt¥r'Band.
Prosa (Frankfurt j'Mal’
n: Ins el Verlag, 1966), S. 1 H .
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seinem "authentischen" Leben gefunden. Erst jetat ist Stiller
faehig zu sagen, wie es im "Nachwort des Staatsanwaits"
h e i s s t : "Ich freue mich fast immer auf den naechsten Morgen
und bitte nur darum, dass der raorgige Tag so sei wie der
eben vergangene, denn die Gegenwart genuegt mir in einem

manchmal bestuerzenden Mass1.1 (St 464)*

J 5 ----------

Es sei hier vermerkt, dass Stillers Durchbruch zur
Selbstannahme eine der wenigen Ausnahmen in Max Frischs
Schaffen darstellt. Die moisten seiner Gestalten in den
uebrigen Werken bleiben in den vageh Traeumen und ei
nem sehnsuchtsvollen Hoffen auf eine bSssere Zukunft
stecken. Ebensowenig darf nicht verschwiegen werden,
dass Stiller zwar am Schluss zur Wahrhaftigkeit und
zur endgueltigen Einsicht gelangt, indem er seine
Selbstannahme durch Erkenntnis seines eigenen Ichs
vollzieht, dass er seinem Du jedoch - Seiner Frau
Julika - nicht dleselben Rechte goe'pht. Man muss an
dieser Stelle jedoch all den Kritikern widersprechen,
die - wohl von anderen Werken auf Stiller schliessend - ihn als eine gescheiterte !Pigur Vezeichnen.
Sie verkennen dabei die Bedeutung der'letzten Seiten
des I. Teils (S. 448-452); ausserdem war Stiller zu
jenem Zeitpunkt seiner Selbstannahme erst 38 Jahre
alt, hatte damit also noch fast die Haelfte einer
durchschnittlichen Lebenserwartung vor sich.

5. Kapitel: DER VERSUCH DES "GESTALTWERDENS IN DER ZEIT*'

"Die Zeit verwandelt une nicht. Sie entfaltet uns nur"
(T1 22). Diese These aus dem Tagebuch Max Frischs wurde in
den Schwierigen vorgeformt, im Stiller strukturell bedeutungsvoll und in der Biografie. Frischs letztem Theaterstueck, des weiteren bekraeftigt. Dass diese These nicht
nur fuer seine Stuecke und Romane als solche gilt, sondern
auch fuer das Leben und die Schaffensweise des Schrlftstellers Max Frisch selbst, laesst sich nicht von der Hand
weisen, sobald man einmal den Blick fuer das Zeitproblem
und die ihm impliziten Randerscheinungen geschaerft hat.
In immer neuen und unter unermuedlichen Ansaetzen behandelt
deshalb sein Werk im Grunde ein- und dasselbe Thema: das Rro
blem der Selbstfindung, was sich nur, wie alles menschliche
Leben ueberhaupt, auf dem groesseren Hintergrund der Koordinaten von Raum und Zeit in seiner vollen Bedeutung erfassen laesst. Auf dieses Charakteristikum des Frisch'schen
Gesamtwerkes weist auch Klaus Haberkamm hln, indem er sagt:
"Frischs stetige dichterische Entfaltung in der Zeit . . .
schlaegt sich am augenfaelligsten In seiner Thematik, seinen
Stoffen, Motiven und Figuren nieder."
1

.

Dass Frisch versuchte

.

in s Dietrich Weber, Hreg., Deutsche
Literatur aeit 1945 (Stuttgart: Kroener Verlag, 1968),

"Max -Frisch,"

g.
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aus diesem seinem fuer ihn charakterietischen Themenkreis
auszubrechen, hat er selbst in seinem Workstattgeapraech mit
Horst Bienek angedeutet - "Ich will doch nicht ein Leben lang

2
dieser Max Frisch sein!"

- doch es bleibe ihm keine andere

Wahl. "Jede neue Arbeit gebe ihm zuerst das 'naive Gefuehl
. . . ein radikal anderes Thema' anzugehen, urn ihn schliesslich wieder zur Einsicht zu fuehren,

'dass alles, was nicht

3
radikal misslingt, das radikal gleiche Thema hat'."

Und die

ses Thema ist, wie schon erwaehnt, das Problem der Identitaet, was wiederum auf das Sich-Finden in Zeit und Raum verweist. Der Kreis - auch in dieser Arbeit - hat sich wiederum
geschlossen.
Das Gesetz der Entfaltung in der Zeit laesst sich auf
gute Weise mit dem Kernsatz aus dem Homo Faber umschreiben:

k
"Leben sei Gestalt in der Zeit."

Zur Ueberschrift dieses

Kapitels gemacht, soil dieser Leitgedanke dazu dienen, der
Frage nachzugehen, wie Max Frisch die Zeitkategorie als
besonderes kuenstlerisches Mittel benutzt, in dem Bestreben,
dem Wesen des Lebens naeherzukommen•
^--------Horst Bienek, Werkstattgespraeche mit SOhriftstellern.
S. 30, zitiert nraoh: )£. HaDerfcamm, a. a. 0. , 3. 35b*

3
Haberkamm, a. a. 0., S. 351•

Max Frisch, Homo Faber (Frankfurt,Main: SuhrkampVerlag, 1 9 5 /, Neuhufl. 1 9 6 9 ) » S . * 1 2 * Im folgenden
abgekuerzt als HF.
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Als bests Beispiele in der Analyse dieser Problematik
bieten sich einerseits der Roman, besser: Bericht, Homo
Faber an, andererseits die Komoedie Don Juan Oder Die Liebe
zur Geometrie. In beiden Werken zeigen sich die jeweiligen
Protagonisten als rein vom rationalen Denken her geleitete
Typen des technischen Zeitalters, die glauben, sie koennten
”. . . Natur und Zeit ebenfalls nur als technische Problems
5
und nicht mehr als selbstmaechtige Wesenheiten” begreifen.
Sie glauben, ”. . .

Natur und Zeit beherrschen zu koennen

6
und sie sorait aufgehoben zu haben.”

Was dem einen die

Technik, ist dem andern die Geometrie.
Ebenso wie Stiller ist auch Homo Faber eine tagebuchartige Ich-Erzaehlung, wobei sie der Autor der protokollaehnlichen Konzeption wegen einen ”Bericht” nennt. Ebenso
wie im Stiller und den anderen Werken geht es im Homo Faber
und im Don Juan um Selbsterkenntnis, Selbstverwirklichung,
7
”Gestaltwerden in der Zeit.” Bei alledem muss jedoch die
Umkehrung der Vorzeichen beachtet werden, unter denen sich
dieses ”Drama des modernen Menschen” absplelt. Denn, wie
Marcel Reich-Ranicki richtig festgestellt hat, kann der
Homo Faber in gewissem Sinne als die Umkehrung von Stiller
*

5----1
----•
Rolf Geissler, Moeglichkeiten des modernen deutschen
Romans (Frankfurt,Main: Moritz Biestorweg, 19fc»3)»' £•" 196.
6
'
’
Geissler, ebd.

7
Hans Geulen. Max Frischs ”Homo Faber”."Studien und
Interpretationen (Berlins Walter Be Gruyter & Co.,

1^65), s. 62.
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gelten. "Die Welt hat sich ein Bildnis von Stiller gemacht und Anatol Stiller widersetzt sich ihm, Der Ingenieur Walter
Faber hat sich ein Bild vom Leben gemacht - und das Leben

8
zerstoert es."

"War Stiller der sensible, der kuenstlerische

Mensch, der homo ludens, so ist der Homo Faber der unentwegt taetige, unentwegt arbeitende Mensch, ein Typus unserer
Zeit, ganz der Realitaet ergeben, der Technik, der Automatisation, einzig bedacht, . . .
9
sind* (HF 28)."

die Dinge zu sehen wie sie

Schon im Titel des Buches wird angedeutet, dass die
Hauptfigur zu einem Typus gestempelt wurde, also allgemeine
Bedeutung haben soil. Walter Faber ist zweifellos der Typ
des modernen Menschen, dem Technik alles bedeutet, Mystik
dagegen nichts. "Ich glaube nicht an Fuegung und Schicksal,
als Techniker bin ich gewohnt mit den Formeln der Wahrscheinlichkeit zu rechnen. Wieso Fuegung? . • • Ich brauche,
um das Umvahrscheinliche als Erfahrungstatsache gelten zu
lassen, keinerlei Mystik; Mathematik genuegt mir" (HF 25-26).
"Technik statt Mystik" (HF 9^)! Das ist sein Motto und dementsprechend definiert Walter Faber das Zeitalter der Technik
treffenderweise wie folgt: "Wir leben technlsch, der Mensch
S

!
---Reich-Ranicki. Deutsche Literatur heute. S. 179.
9
:
'
Herbert Ahl, "Homo Ludens - Homo Faber-- Homo Sapiens.
Max Frisch," in: Herbert Ahl. Llterarische Portraits
(Muenchen.Wien: Albert Langen, Georg Mueller Verlag,

1962), s. 86.
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als Beherrscher der Natur" (HF 131 )> d* h. also ale Herr
ueber Leben und Tod; so verwirft er konsequenterwelee auch
jeglichen Herrschaftsanspruch der Natur als goetzenhaft:
"Was wir ablehnen: Natur ala Goetze" (HF 131)•
Wie niramt sich vergleichsweise dazu Don Juan aue? Schon
von der ersten Aeusserung Tenorios, seines Vaters, erhaelt
man einen wichtigen Hinweie, der nicht nur in bezug auf Don
Juans Verhaeltnis zu den Frauen Gueltigkeit beaitzt: "Er
hat kein Herz, ich sag’s, • • . kalt wie Stein" (DJ 9). Dieae
"Herzlosigkeit" ist unterachwellig als Leitmotiv durch das
ganze Stueck hlndu'rch zu verfolgen, vorallem dann, wenn von
ihm menschliche Gefuehle erwartet werden, er dagegen in deh
Augen seiner Umgebung nur durch " . . .

Lug und Trug • • . zu

seiner Geometrie kommt, herzloa wie er ist" (DJ 38)* Don
Juans wahre Lebensauffassung kommt jedoch im dritten Akt im
Gespraech mit seinem Freund Don Boderigo in monologartiger
Form aus seinem eigenen Mundej
Hast du es nie erlebt, das nuechterne Staunett vor
einem Wissen, das stimmt? Zum Beispieli was ein
Kreis ist, das Lautere eines geometrischen Orta.
Ich sehne mich nach dem Lauteren. • • • nach dem
Nuechternen, nach dem Genauen; mir graiist vor dem
Sumpf unsrer Stimmungen. Vor einem Kreis-Oder einem
DreieCk habe ich mich noch nie geschaemt, nie geekelt. . , * So und nicht anders! sagt die Geo
metrie. So und nicht irgendwie! Da hilft kein
Schwindel und keine Stimmung, es gibt eine'einzige Figur, die sich mit ihrem Namen deckt. Ist
das nicht schoen? • ; • Was ist feierlicher als
zwei Striche im Sand, zwei Parallelen? (DJ 4-6)
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Und er beschliesst dieses "hohe Lied" auf die Reinheit der Geometrie, indem er sagt:
Dort gibt es keine Launen, Roderigo, wie in der
menschlichen Liebe; was heute gilt, das gilt auch
morgen, und wenn ich nicht mehr atme, es gilt ohne
mich, ohne euch. Nur der Nuechterne ahnt' das Heilige, alles andere ist Geflunker, glaub Air,
nicht wert, dass wir uns aufhalten darin. (DJ k7)
Die Aehnlichkeiten in der Denk- und Auffassungsweise
zwischen Don Juan und Homo Faber sind unverkennbar, und von
anbeginn kann sich der Leser des Eindrucks nicht erwehren,
dass dieser Menschentyp, der, wie im Falle Fabers, "• • • die
Wertakzente allzu nachdruecklich auf die materiellen Er10
folgsseiten setzt,"
Opfer seiner Selbstverkennung und Fehlorientierung seines Lebens werden muss, Wenn Faber, wie er
einmal von sich sagt, " . . .

ein Typ sei, der mit beiden

Fuessen auf der Erde stehe" (HF 96), so stimmt das schon
im rein handgreiflichen Sinne nicht, denn Faber ist immer
unterwegs, mehr in der Luft als auf der Erde. Da Faber bei
all seiner Geschaeftstuechtigkeit nur der Gegenwaertigkeit
der Erscheinungen dient und ihren Anspruechen gehorcht,. wird
er immerfort von seiner eigenen ". . .Vergangenheit und
Innenwelt ueberlistet und ueberwaeltlgt, bis er zuletzt
11
sogar das Leben seines eigenen Klndes zerstoert."
Dass es
nr-

-

Carol Petersen. Max Frisch (Berlin: Colloauium Verlag, 1966), S. IT.

11

•

"

Petersen, ebd.
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zu echten menachlichen Beziehungen bei lhm auf Grund sei
ner "Technik-statt-Mystik-Haltung" einfach nicht kommen kann,
bezeugon folgende Stellen: "Ich will allein sein. . . . Ich
kann nicht die ganze Zeit Gefuehle haben. Alleinsein let der
einzigmoegliche Zustand fuer mlch, denn ich bin nicht gewillt, eine Frau ungluecklich zu machen, und Frauen neigen
ja dazu, ungluecklich zu werden11 (HF 111-112). Ueber das
Party- und Gesellschaftsleben hat er folgendes zu sagen:
Zu den gluecklichsten Minuten, die ich kenns,
gehoert die Minute, wenn ich sine Gesellsfcha'ft ‘
verlassen habe, wenn ich inmeinem Wagen sitae,
die Tuere zuschlage, und das Schluesselchen stecke,
Radio andrehe, meine Zigarette anzuende init detn
Glueher, dann sohalte, Fuss auf Gas; MenSchen sind
eine Anstrengung fuer mich, auch Maenner. (HF 112)
Es 1st kein Zufall, dass Faber uin Mathematik und Geometrie der beste Schueler war” (HF 121) und damit seinem
geistigen Bruder Don Juan gleichkommt. Beide sind sie gross
im rationalen Denken, jedoch klein im menachlichen Erleben.
Im strengen Sinne des Wortes kann man beide nicht mehr im
vollen Masse als Menschen bezeichnen, denjp ”, • • die mystische Wirklichkelt und den eigentlichen Sinn des Lebens kann
er [Don Juanjnicht als etwas Lebendiges erfassen. In der
Liebe zur Geometrie veranschaulicht sich sein grundsaetzlich
12

totes Auffassungsvermoegen."

Diese Ueberentwicklung des

Gehirns und die Unterentwicklung der Seele - Frisch erwaehnt

T2- - - - - -

,

Jurgensen, a. a. 0., S.
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in seinem Nachwort, dase Don Juan, wuerde er ira heutigen
Zeitalter leben, wahrscheinlich Kernphysiker waere - fuehrt
dazu, dass sich sowohl Faber als auch Don Juan im Leben verrennen, ohne sich selbst noch ihre Mitraenschen als Persoenlichkeiten zu erkennen. "Ich sehe es komraen, ein ganzes
Zeitalter sehe ich kommen, das in die Leere rennt wie ich"
(DJ 63). Max Frisch ". . • schildert im dramatischen' Symbol
13
Don Juan das letzte Stadium der Selbstentfremdung."
Damit stoesst man auf das eigentliche Thema dieses
Kapitels, naeralich die Frage: welche Zeitauffassung liegt
einer solchen Lebensweise zugrunde, und welchen Weg gehen
die Figuren in dem Bestreben, in der Zeit "Gestalt" zu werden? Es hat sich bisher aufzeigen lassen, dass die zur Diskussion stehenden Helden, besser: Anti-Helden, zwar " . . .
stark in Kenntnissen, aber schwach im Ahnen und darum nie
voll mit Wissen gesegnet"

sind; " . . .

Walter Faber

(Praktiker, jedoch ahnungslos) ist ein Mensch halber Lebensausruestung; seine Begegnungen mit der Welt sind Miss15
•
verstaondnisse."
Dasselbe gilt, wie Max Frisch selbst er13----------- .

Jurgensen, a. a. 0., S.
H
Werner Weber, Zeit ohne Zeit. Aufsaetze zur Literatur (Zuerich: Hanesse Verlag, 1959)* S. 92.
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Weber, ebd.
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klaert, fuer Don Juan: "Don Juan, geistig bestimmt, iat die
Hybris, dass einer allein, Mann ohne Weib, der Mensch aein
will; sein Geist bleibt pueril im Verhaeltnis zur Schoepfung."
Warum? Hanna, die Frau, die von Faber das Kind empfangen hat,
das er (missverstehend) zerstoerte, gibt die Antwort: "Du behandelst das Leben nicht als Gestalt, sondern als blosse
Addition, daher kein Verhaeltnis zur Zeit, weil kein Ver
haeltnis zum Tod" (HF 212). Don Juan erhaelt diesbezueglich
seine Antwort von der Dame, die ihn im Bordell nicht von seinem Schachspiel abzulenken vermochte: "Du haast immer bloss
dich selbst geliebt und nie dich selbst gefunden. Drum
hassest du uns. Du hast uns stets als Weib genommen, nie
als Frau. Als Episode. . • • Aber die Episode hat dein ganzes Leben versch3.ungen" (DJ 61). Das erinnert an Max Frischs
Auffassung der Gegenwart, die oftmals, wie beim Filmen, nur
ein Belichten von Bildern ("Episoden") darstellt, die dann
erst in der und durch die Erinnerung entwickelt werden koennen.
Die in Kapitel vier besprochenen Figuren hatten zunaechst
nicht die Faehigkeit, die augenblickliche Gegenwart zu erleben, da sie stets in sehnsuchtsvollen Traeumen der Zukunft
Oder Vergangenheit schwelgten. Wie steht es diesbezueglich
^ -------Max Frisch. Ausgewaehlte Prosa (Frankfurt,Main: Suhrkamp-Verlag, 1961’, Weuaufl. l'$70), S. 25.
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mit Faber und Don Juan? Auch sie sind nicht faehig, in der
Gegenwart Fuss zu fassen. Bel ihnen ist dies jedoch nicht
so sehr auf Grund von Traeumen der Fall, die sie daran hindern wuerden, denn es hat sich gezeigt, dass sie nichts von
Gefuehlen, von Traeumen, halten, sie sind "schwach im Ah17
nen.”
Sie, als Menschen der Technik und des Verstandes,
eilen der Gegenwart voraus, indem sie alles genau berechnen
und vorausplanen. Vorallem von Faber laesst sich sagen, dass
er durch 11• . • maschinenhafte Planmaessigkeit seinem menschlichen Schicksal, besonders dem Alter und Tod, die er fuerch18
tet, zu entgehen versucht."
Dabei geht ", , , alles vorbei
wie im Film11 (HF 243). Diesen Satz kann man im weiteren Sinne
deuten als "das ganze Leben geht vorbei wie im Film". Tat-<
saechlich zeigt sich immer wieder, dass Faber geradezu davon
besessen scheint, alles im Leben entweder zu messen, zu wiegen, zu berechnen, auf Tonband aufzunehmen, zu fotographieren
Oder zu filmen. Sein Hauptrequisit ist denn auch die Filmkamera. So filmt er alles, was ihm vor die Linse kommt:
Sonnenaufgaenge, Hafenausfahrten, Sabeth. Obwohl er Sabeth
"lebensgross" vor Augen hatte, filmte er nur, statt mit Bewusstsein zu schauen (HF 233)* Es laesst sich also fecff----- jy - - -----Weber, a, a. 0., S. 92.
18
Ernst Schuerer, "Zur Interpretation von' Max Frischs
'Homo Faber*,» Monatshefte 59 (1967), 334.
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stellen, dass auch Faber die Gegenwart nicht erlebt,

' 19
". * . sie bleibt schattenhaft, unplastisch, unwirklich*"
Auch fuer Don Juan gibt es nur leere Wiederholung, aber
"keine Wiederkehr" (DJ *f5)« Alles, was ihm von seiner Verfuehrung Donna Annas im naechtlichen Park zu sagen uebrigbleibt, ist: "Wenn sie jetzt, in diesem Augenblick, noch
einmal ueber diese Stufen kaeme, Wind im Gewand, und unter
dem Schleier saehe ich den Glanz ihrer Augen, weisst du was
ich erapfinden wuerde? Nichts. Bestenfalls nichts" (DJ k5)•
"Verfuehren, erstechen, lachen, weitergehen.•." (DJ 63)» das
ist seine Devise, und dabei geht das Leben vorbei wie im
Film, weil er ebenso wie Faber es verpasst, in der Gegenwart
zu leben, d. h. zu "erleben". Frisch hat es oefters im Stiller
und dann vorallem im Homo Faber herausgearbeitet, dass Sehen
noch nicht Erleben bedeutet. "Ich habe mich schon oft gefragt, was die Leute eigentlich meinen, wenn sie von Erlebnis reden. Ich bin Techniker und gewohnt, die Dinge zu
sehen, wie sie sind. Ich sehe alles, wovon sie reden, sehr
genau; ich bin ja nicht blind" (HF 28). Walter Faber sieht..
zwar, erlebt aber nicht, insofern ist er doch blind. Arnim
dagegen, der seltsame, seherhafte Greis, den Hanna als Kind
T9--------- -

Brigitte Weidmann, "Wirkllchkeit und Bfcihnerung in
Max Frisohs Homo Faber," Schweizer Monatshefte XLIV
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durch Muenchen fuehrte, let zwar vollkommen blind,
". . . aber er konnte sich alles vorstellen, wenn man es
ihm sagte" (HF 228). Dass es Faber nicht moeglich ist, sich
die gefilmten Geschehnisse im Sinne Marcel Prousts Erinnerungstechnik wieder zu "vergegenwaertigen", beweist folgendes Ereignis: als Faber unmittelbar vor seiner Einlieferung
ins Athener Krankenhaus gezwungen ist, sich in Duesseldorf
seine eigenen Filme anzusehen, steht er ihnen voellig fremd
gegenueber. Das wird deutlich durch Saetze wie: " . . .

ver-

mutlich Glockengelaeute, aber unhoerbar, . • . die singenden
Messknaben, aber unhoerbar" (HF 236), und, als er von Sa
beth berichtet: "Ihr Lachen, aber stumm" (HF 235)> "• • • sie
steht jetzt, unsere tote Tochter, und singt,

• . aber un

hoerbar11 (HF 238). Ein noch eindrucksvolleres Beispiel liefert die Szene, als er den toten Joachim, den er auch gefilmt hatte, auf der Leinwand sieht:
Nochmals Joachim son Draht, aberdiesmal von der
Seite, so dass man besser sieht, was los ist; es
ist merkwuerdig, es macht nicht nur meinem jungen
Techniker, sondern auch mir ueberhaupt keinen Eindruck, ein Film, wie man schon manche gesehen hat,
Wochenschau, es fehlt der Gestank, die Wirklichkeit. (HF 232-233)
Dass auch Don Juan eine echte Erinnerung im Sinne einer
Wiedervergegenwaertigung der Ereignisse nicht gelingt, bezeugt eine wichtige Stelle gegen Ende des vierten Aktess
.
Und ganz in der Ferne meiner Jugehd, die'kurz
war, hoere ich das heisere Geklaeff eiher Meute im
naechtlichen Park - . . • Das ist alles,'woran ich
mich erinnern kann. . . • Ich erschrecke, wenn ich
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auf mein Leben zurueckblicke, ich sehe mich wie
einen Schwimmer im Fluas: ohne Spur. ...Und wenn
ein Juengling mich fragte: Wie ist das mit' den
Frauen? Ich wuesate es nicht, offengestanden, es
vergisst sich wie Speisen und Schmerzen, und'erst
wenn es wieder da ist, weiss ich: So ist das, ach
ja, so war es immer... (DJ 72)
Diese Unfaehigkeit zur Erinnerung beruht auf dem Bestreben, jeden Augenblick nur als "Episode1' aufzufassen,
losgeloest aus der groesseren Einheit der dreidimensionalen
Zeit; sie ist jedoch notwendig, um zur vollen Entfaltung als
Mensch zu gelangen. Fuer Faber und Don Juan gilt jedoch
11. . . nur noch der gelebte Augenblick, das direkt Greif-

20
bare."

"Warum ein Leben auf die Zukunft hin entwerfen,
21
wenn man nicht weiss, wozu und wofuer?"
Das ist das Di
lemma, die geistige Ohnmacht, in der sich der moderne Mensch,
vorallem der einseitige Techniker, befindet, der mit seinen
mathematischen Formeln die Welt berechnen und die Zukunft vorherbestimmen kann. Mee Lan in der Chinesischen Mauer klaert
den "Heutigen" des diesbezueglichen Irrtums gruendlich auf:
Ihr mit eurem Wissen! Zeit und Raum sind einsj wie
troestlich! Waerme-Tod der Welt; wie aufregend! Und
die Lichtgeschwindigkeit ist unuebertrefflich; wie
interessant! Energie gleich Masse mal Lichtgeschwin
digkeit! . . . Und was kommt dabei heraus? Ihr mit
euren grossen Formeln! Die Achsel zucken, wenn ein
Mensch gesdhunden wird, und eine naechste Zigarette
anzuenden... (CM 222)
20“------Ursula Hoisch, "Max Frischs Auffassung vom Einfluss
der Technik auf den Menschen - nachgewiesen•am Roman
'Homo Faber'," in: Thomas Beckermatfcn,- Hrsg,; Ueber
Max'Frisch (Frankfurt,Main: Suhrkamp-Verlag,
7*

21
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An dieser Stelle muss auf einen wichtigen Artikel
Wilhelm Perpeets hingewiesen werden, wo unter dem Titel
"Was ist Zeit?" eine theoretisch-phaenomenologiache Bestimmung dessen, was wir als "Zeit" bezeichnen und erleben,
unternommen wird. Dort heisst es unter anderem: "In einer
Welt absoluter Unveraenderlichkeit hoert auch alles ’innere*
Leben auf* Es waere zugleich ein Weltzustand, in dem nichts
mehr gefragt, gedacht, gewollt, gefuehlt, geglaubt, geahnt,

22
getraeumt, phantasiert wuerde."

In Hinsicht auf Fabers

und Don Juans Weltverstaendnis und Zeiterfahrung findet sich
folgende aufschlussreiche Stelle, die ihrer Wichtigkeit wegen in voller Laenge zitiert werden soil:
Wie vereinheitliche ich mich derart, dass ich m i c h
selber in die Hand bekomme und das von mir gelebte
Leben auch wirklich ein von mir nicht abtrennbarer
Selbstbesitz wird? Antwort: dadurch, dass ich das
zeitlich Auseinanderfallende mir selber zusammenfuege. Gev.'iss: was vergangen ist, ist vorbei. Aber das
B i 1 d davon ist noch praesentabel. Und da fuer
mich ein groesseres Seinsgewicht hat, was i c h
mir noch zustellen kann, so ist die imago der unwiederholbaren res mir wertvoller als diese selbst.
Gewiss, auch das Kuenftige 1st als res mir noch unverfuegbar. Aber auch hier bin i c h mir wichtiger, und darum suche ich mir das Unverfuegbare ver
fuegbar zu machen: gestuezt Suf achon Gegenwaertiges,
hole ich mir durch VorausbedOnkeh ein Bild voin Kuenftigen ein. Also: durch Erinnetungswachheit (memoria),
Anschauungswachheit (contultus) und ErwaTtungswachheit (expectatio) .nichte ich die temporaere Fragilitaet meines Lebens und suche ich mich zu konstanziieren.

TZ? —

.
Studium Generale 9 (1955)i 536.
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Soil Zeit uoberhaupt sein, so 1st Ihr sinngenetischer Ursprung in mir, d. h, 1st die Zeit
mein synthetisierendes Tun. Die Zeit ist nlchts
welter als ein von mir fuer mich entworfenes Mass
an erfuelltem Lebens-Sinn.23
Es konnte bisher klar aufgezeigt werddtt , dass Frischs
Helden dieses "Mass an erfuelltem Leben-Sinn1' vermissen lassen; sie haben."keln Verhaeltnis zur Zeit" (HF 212), da sie
kein echtes Erlebnis der Gegenwart haben, folgllch auch keine
Vergangenheit erinnern koennen. Kurz; sie sind weit entfernt
von einem Durchbruch zu ihrer Selbstfindung, von einem
"Gestaltwerden in der Zeit",
Aehnlich wie im Stiller gibt es jedoch zumindest in bezug auf den Homo Faber einen ganz bestimmten Punkt, von dem
an eine entscheidende Wendung eintritt: Beruehrung mit dem
2^
Tod.
Aehnlich wie Anatol Stiller gelingt Walter Faber, wenn
auch erst kurz vor dem Tode, der Durchbruch zur Zeit. Der Tod
Sabeths, von ihm verschuldet, sowle das Nahen seines elgenen
Todes - er wird mit einer Art Krebs ins Krankenhaus eingeliefert - verhelfen ihm zum Durchbruch zur Totalitaet der
Gegenwart und damit zur Zeit an sich. Wenn Faber, "der bislang auf dem Gipfel der Zeit lebte,"

seltieiT Bericht im

Athener Krankenhaus fortsetzt - im Buch gekennzeichnet als

23
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Perpeet, a. a. 0., S. 537.
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Vgl. Kap. k, S. 81-82.
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zweite Station -, ist er ploetzlich zu eigentlicher Er
innerung faehig. Von nun an ist es ein Wettlauf mit dem
Tode, "er schreibt gegen die Zeit zurueck. • . . Es ist ein
gegen-die-Zeit-Schreiben, ein Nachholen und Wifederholen, der
26
Griff nach sich selbst in der V e r g a n g e n h e i t A u c h Bri
gitte Weidmann kommt zu dem Schluss, dass durch den Tod Sa2?
beths Faber "Sinn fuer die Zeit gewinnt."
Der Sinn des
Lebens als einmalige, unwiderrufliche Begebenheit kommt ihm
ploetzlich zu Bewusstsein. "Damit gewinnt Faber ein Damals
und ein Jetzt, er hat nun Vergangenheit, und erst von diesem Augenblick an kann man sagen, dass er Erinnerung erlebt.
. . . Seine Erinnerung wird ihm jetzt Gegenwart in dem Sinne,

28
dass sie Gestalt gewinnt."

Dieser Augenblick der Todes-

angst und Todesnot ist unendlich oft in der Weltliteratur
behandelt worden:
[Es ist] . . . der Augenblick, der existentiell die
Werte des Lebens bestimrat, der Erlebnisse und Ge~
schehnisse waegt, Leere und Erfuelltheit des Lebens
misst, der begangene Schuld in Erinnerung ruft und
die Gestalten beschwoert, deren Schuldner der Sterbende ist; der Augenblick, wo die Masken fallen
und die falschen Ansprueche aufgegebeh werden, wo
das Gericht des Gewissens und des inneren Bewusstseins stattfindet.2 9
2 5 ------ Geulen, ebd.
27
Weidmann, a. a. 0., S. 455*

28
Weidmann, ebd.

29
Margret Dietrich, Das•moderns Drama (Stuttgart:
Kroener Verlag, 19<oTT, S.
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Dieser Wettlauf mit dem Tod, mit der ploetzlich bewusst
gewordenen Zeit, wird im Falle Fabers noch dadurch unterstrichen, dass er im Krankenhaus nicht nur am Boricht seines
vergangenen Lebens schreibt, sondern auch noch nebenbei Eintraege in ein Tagebuch macht, welches den "Seismographen der
30
Gegenwart1’
darstellt. So kommt es also, dass ,l. . . die Ge
genwart in dem Augenblick eingeholt wird, da der zweite Berichtteil einen Abschluss findet: Fabers letzter Tag in
31
Athen vor dem Krankenhausaufenthalt.11
Wie Geulen fortfahert, werde dieser Tag, an dem Faber seinen Bericht abschliesst, sehr gut durch den Entzug der Schreibmaschine
motiviert; es ist der letzte Tag vor der Operation; von
abends 18.00 Uhr bis zum Morgen gegen 8.00 Uhr schreibe
Faber mit der Zeit, d. h. er hat, nur wenige Stunden von
der Todesgewissheit entfernt, sein Leben erreicht. Somit
ist sein Leben "datierbar11 geworden, denn 11. , . die Zeit
ist die datierte Anzahl frueherer und spaeterer Phasenmomente an allem Seienden. . . . Dementsprechend heisst:
•In-der-Zeit-sein1: datierbar sein.1'

Aus dieser Erfahrung

heraus kann er dann auch schreiben:-MIch haenge an diesem
Leben wie noch nie, und wenn es nur noch ein Jahr ist, ein
i
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elendes, ein Vierteljahr, zwei Monate, . . . ich werde
hoffen, obschon ich weiss, dass ich verloren bin, , , , Auf
der Welt sein: im Licht sein" (HF 2i*7)»
Erst nach dem Tode Sabeths und der Vorahnung seines
eigenen Todes gelingt es Faber also, ein Verhaeltnis zur
Gegenwart und damit Bezugspunkte zur Zukunft und Vergangen
heit herzustellen. "Am Hindernis des Todes niramt er das Lau33
fen der Zeit wahr."
Deshalb kann Faber ploetzlich ein Erlebnis des "Jetzt" verspueren; das wird am deutlichsten ausgedrueckt in der Art,

wie er seinen zweiten

Aufenthaltauf

Kuba erlebt. Wie noch

nie zuvor erlebt er jetztdie Gegen

wart. Als Beispiel diene sein Erlebnis eines Gewitters:
Endlich das Gewitter: - wie ich allein unter den
Arkaden sitze in einem gelben Sohaukelstuhl, rings- um rauscht es, ein ploetzlicher Platzregen mit Wind,
die Allee ist ploetzlich ohne Menschen, wie Alarm,
ICnall der Storen, draussen die Spritzer ueber dem
Pflaster: wie ein ploetzliches Beet von Narzlssen
(vor allem unter den Laternen) weiss Wie ich
schaukle und schaue. Meine Lust, jetzt
und hier
zu sein -. (HF 217-218)
Zusammenfassend laesst sich ueber den Ingenieur Walter
Faber somit folgendes sagen: zunaechst ist er unfaehig, die
Totalitaet der Gegenwart zu erleben. Er entzieht sich jedem
Erlebnis der Gegenwaertigkeit, indem er alle Gefuehle ausschaltet und die Welt nur vom rationalen, praktiech-technischen Gesichtspunkt aus erfaehrt. Deshalb wird die Filmkamera zu seinem Hauptrequisit immer dann, wenn von ihm ein

------ 33-------------'

Weber, a. a. 0., S. 9k»
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Erlebnis gefordert wird - bei Abschieden, bei Naturerscheinungen, im Anblick des Todes. Indem Faber das Erlebnis
im Augenblick nicht erfahren kann, entwirklicht er die Gegenvvart, hat infolgedessen auch kein Erinnerungevermoegen
in der Vergangenheit. Er wird nicht ’’Gestalt in der Zeit".
Erst die Katastrophe des Todes von Sabeth, den er selbst
verscliuldet, und das Ahnen seines eigenen Lebensendes oeffnen ihm die Augen fuer die Wirklichkeit und verhelfen ihm
zum Durchbruch zur Zeit. In einem Wettlauf mit der Zeit und
dem nahenden Tode versucht er, sein vergangenes Leben in
einem Bericht einzufangen. Indem er Bericht ueber Vergange
nes und Tagebuchaufzeichnungen ueber Gegenwaertiges zugleich
fuehrt, gelingt es ihm auch am Tage vor seiner Operation,
die Gegenwart einzuholen, wobei angenommen werden darf, dass
dieser Tag gleiChzeitig sein Todes- bzw. "Geburtstag" ist.
Waehrend er frueher dem Augenblick des Todes nicht standhalten konnte, kann er ihm jetzt gefasst gegenuebertreten
und in sein Tagebuch den Eintrag machen: " . . .

standhalten

der Zeit, beziehungsweise Ewigkeit im Augenblick. Ewig sein:
gewesen sein" (HF 2k7) • Wenn auch fast zu spaet und auf
Kosten eines zerstoerten Lebens, kann er doch im Augenblick
des Todes der Zeit standhalten, er ist "Gestalt geworden in

3k
der Zeit", er kann seinen "eigenen Tod sterben".

3k
Vgl. auch hierzu Rilkes Auffassung vom "eigenen Leben"
und "eigenen Tod", Kap. kt S. 83.
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Wie steht es diesbezueglich um Don Juan? Gelingt es
auch ihm, an der Erfahrung des Todeserlebnisses zum Durch
bruch in der Zeit und damit zu sich selbst zu gelangen?
Laesst sich bei ihm ein "Gestaltwerden in der Zeit1’ feststellen? Die Frage laesst sich nur schwer mit einem Ja beantworten. Don Juan ist und bleibt ein Qefangener seiner
extremen " . . .

narcissistic aloneness, since everything he
35

does is determined by his own needs and fears and desires."
"Don Juan's real flaw is that he believes too absolutely in
the sufficiency of the self and the capabilities of reason.
Believing that man can live without woman is a prime example
36
of this overweening pride."
So bleibt ihm am Ende denn
auch nichts anderes uebrig, als seinen eigenen Tod in Form
einer raffiniert inszinierten und buehnentechnisch effektvollen Hoellenfahrt vorwegzunehmen, besser gesagt: vorzutaeuschen, denn die eigentliche Hoelle wartet fuer ihn in
Form - cler Ehe. Frischs Bestrafung fuer Don Juans Hybris
ist damit reine, farcenhafte Ironie; oin Don Juan, der verheiratet ist und dem zu guter letzt - Hoehepunkt aller
Ironie - die Vaterschaft eroeffnet wird, das ist das Schlimmste,
was einem Don Juan passieren kann. Seine Existenz wird da35
Charles W. Hoffmann, "The Search for self, inner free
dom, and relatedness in the novels of Max Frisch," in:
Robert Heitner, Hrsg., The Contemporary Novel in German
(Austin: University of 'fexas £ress, 19o7), &. TftO.
36
Peter Gontrura, "Max Frisch's 'Don Juan1: A New Look at
a traditional hero." Comparative Literature Studies II
( 1 9 6 3 ) , 12G.
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mit aufgehoben und gleichsam vernichtet. Es ist nicht ganz
ohne ein gewisses tragisches Moment, wenn er am Ende sich
selbst eingestehen muss:
Welche Ungeheuerlichkeit, dasa der Mensch aliein
nicht das Ganze ist! Und je groesser Seine Sehnsucht ist, ein Ganzes zu-sein, urn so verflUchter
steht er da, bis zum Verbluten ausgesetzt dem
andern Geschlecht. Womit hat man das verdient?
. . . Ich habe nur die Wahl, tot zu sein Oder
hier. Dankbar fuer dieses Gefaengnis in paradiesischen Gaerten! (DJ 81)
Damit laesst sich feststellen, dass Don Juan nicht irn
wahren Sinn des Wortes eine menschliche Existenz gefuehrt
hat. "Er fuehrt ein Leben, das kein Mensch sich leisten
kann, naemlich das Leben eines Nur-Mannes, womit er der
37
Schoepfung unweigerlich etwas schuldig bleibt."
Es gelingt
ihm nicht, weder seine Mitmenschen noch sich selbst als
Persoenlichkeit zu erkennen. Diese Unfaehigkeit beruht, wie
in diesem Kapitel aufgezeigt werden sollte, zu einem grossen
Teil auf seinem gestoerten Verhaeltnis zur Zeit,

3 7 ----------

Max Frisch, "Daten und Nachtraegliches zu fDon
Juan1," in: Stuecke 2. S. 316.

6. Kapitel:

DIE "GIER ITACI1 GESCHICHTEN"

Zu Beginn des dritten Kapitels wurde anhand von Martin
Christoph Wielands Vorbericht zur Ausgabe des Agathon auf den
noch muehelos vorhandenen Ueberblick ueber das Erzaehlte hingewiesen, auf die Sicherheit und Unfehlbarkeit, mit welcher
der Autor der klassischen Zeit Held und Gehalt seiner Werke
manipulierte.

Es konnte kein ". • . hinlaenglicher Grund

angegeben werden, warum es nicht eben so v/ie es erzaehlt wird,
haette geschehen koennen."'1' Dass dieses "Wahrheitsversprechen"
des klassischen Autors in zunehmendera Masse an Gewicht verlor,
bis von einer Einhaltung desselben durchaus nicht mehr gesprochen werden konnte, hat sich sehr leicht an den erwaehnten
und zum Teil besprochenen Werken eines Buechner, Proust,
Hofmannsthal, Rilke, Joyce, Kafka und schliesslich Frisch
selbst aufzeigen lassen.

Auch Jiri Stromsik weist in seinem

Artikel ueber "Das Verhaeltnis von Weltanschauung und Erzaehlmethode bei Max Frisch" darauf hin, dass der moderns Erzaehler
die Sicherheit eingebuesst hat, mit welcher der realistische
Autor ueber sein episches Material verfuegte.

"Der Satz

'So war es und nicht anders' scheint problematisch geworden
2
zu sein."
Aus der einen und aliein wahrhaften Geschichte
Wielands entwickelt sich, so scheint es, beim modernen Erzaehler
1------------

Vgl. Kap. 3., S. Jtf.

2
Philologlca Pragensia 13 (1970), 88.
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eine ganze Serie von Geachichten, und betrachtet man gar
Frischs letzten Roman Mein Name aei Gantenbein. so laesst;
sich geradezu von oiner ”Gier nach Geschichten" reden.
Waehrend der 19G^ erschienene Roman Frischs vorlaeufiges
Ende seines Romanschaffens darstellt, bringt das 1968 herausgebrachte Theaterstueck Biografie Frischs Werk als Dramatiker
zu einem vorlaeufigen Abschluss.

Beide Werke bioten sich

dazu an, in beispielhafter Weise Stoff und Grundlage zu liefern
fuer das Thema dieses Kapitels: die "Gier nach Geschichten."
Max Frisch ist es nie muede geworden, in dern Bectreben,
dern Wesen des Lebens naehorzukommen, stets neuo und bis dahin
unerprobte kuenstlerische Mittel einzusetzen.

Das Grundthema

seiner Werke ist und bleibt ". . • die Frage nach der Wahrheit des Menschen und seiner Lebensmoeglichkeiten in der
heutigen Welt."^

Der Prozess der Wahrheitsfindung ist jedoch

von Werk zu Werk verschieden, Frisch naehrt sich der Wahrheit
von verschiedenen Seiten; oft muss sie - wie im Gantenbein
und der Biografie - umstellt werden und erst durch die Brechung
vielfacher Spiegelungen betrachtet, kann sie erfahrbar gemacht
werden.

In seiner Abhandlung unter dem fuer diesen Problem-

kreis kennzeichnenden Titel "Geschichten" sagt Frisch:
3--------- —

Adelheid Weise, Untersuchungen zur Thematik und Struktur
der Dramen von Max Wi'sch "(Go'eppingen: Verlag Alfred
Kuemmerle, 1^7 2 ) , S. 10 6.
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Man kann die Wahrhelt nicht erzaehlen. Die Wahrheit
ist keine Geschichte.' Alle Geschichten sind erfunden,
Spiele der Einbildung, Bilder, sie sind wirklich nur
als Bilder, als Spiegelungen.
Jeder Mensch, auch wenn
er kein Schriftsteller ist, erfindot seine Geschichte.
Anders bekomraen wir unser Erlobnismuster, unsere Erfahrung, nicht zu Gesicht.^
Und er praezisiert den Begriff "Geschichte" weiterhin
wie folgt:
Geschichten sind Entwuerfe in die Vergangenheit zurueck,
Spiele der Einbildung, die wir als Wirklichkeit ausgeben. Jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte, die
er dann, oft unter gewaltigen Opfern, fuer sein Leben
haelt.5
Man kann also nur versuchen, die uns umgebende Welt und
die daraus resultierende Existenzerfahrung auf ihr spezifisches
"Erlebnismuster" hin zu untersuchen, um sie dann in Geschichten
Oder Theaterraodellen zu umschreiben und somit ihren Wahrheitsgehalt erfassbar zu machen.

Dieses Streben nach Wahrheits-

und Seinserfahrung ist darueberhinaus bei Max Frisch stets
mit einer "permanenten praktischen und theoretischen Auseinandersetzung mit der Zeit-Kategorie"^ verbunden.

Auf deren

Bedeutung in diesem Jahrhundert als Schluesselproblem sowohl
der Philosophie (von Bergson bis zu Heidegger und dessen
Nachfahren) als auch der Literatur ist bereits des oefteren
in dieser Arbeit verwlesen worden.

Stromsik weist u. a.

4
Ausgewaehlte Prosa. a. a. 0., S. 9.
5
■■
;
'
''
Ausgewaehlte Prosa. a. a. 0., S. 10.
6
,
Max Frisch, Ausgewaehlte Prosa. a. a. 0., S. 9.
Stromsik, a. a. 0., S. 89*
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ebenfalls auf die schon eingangs erwaehnte "Dualitaet von
o
o b j e k t i v e r
und e r l e b t e r
Zeit” hin,
welche ”das menachliche Sein aua dieaer Perapektive beaondera
deutlich von dem der uebrigen

N a t u r a b h e b t . ”^

Die naturhafte, objektive Zeit (Kalender-, Uhrzeit)
stellt hier einen diskontinuierlichen Wechsel von
Augenblicken, ein neutralea Nacheinarider und unaufhaltsames Fortachreiten dar, in dem ea kein Abweichen
und kein Zurueck gibt; die erlebte, menachliche Zeit
stellt Kontinuitaeten her, verbindet in verschiedensten
Kombinationen das objektiv Vergaqgtne, Gegenwaertige
und sogar Zukuenftige. Die menachliche Existenz einerseits physisch, andereraeita geiatig - vereint
beide Qualitaeten der Zeit, aowohl das Dahingleiten
der Augenblicke (biologisches Altern, Tod) ale auch
die Komplexitaet der Erlebniaae in der Bewusatseinsspiegelung (Erinnerung, Vorstellungakraft, Planen
des Zukuenftigen). Die technische'Schwierigkeit, der
der Schriftsteller gegenuebersteht, liegt darin, dass
er beide Qualitaeten der menschlichen Existenz darzustellen hat. waehrend das Schreiben nur als Nacheinander existiert: er steht somit vor der Aufgabe, das
zeitlich Simultane (und darueber hinaus raeumlich
Plastische) in der eindimenaionalen Linie zu gestalten.10
In dem zitierten Abschnitt ist die Schwierigkeit der
Darstellungskunst fuer den Autor des 20. Jahrhunderts zumindest.in Bezug auf die Zeitkategorie treffend umrissen, und es
kann zur Untersuchung des diesbezueglichen Loesungsversuches
bei Max Frisch fortgeschritten werden.

HS------Vgl. "Einleitung und allgemeine Einfuehrung in den Problemkreis,” S. 11-12.
9
Stromsik, ebd.

10
Stromsik, ebd. und S. 90.
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Sowohl der Roman Mein Name sel Gantenbein ale auch das
Theaterstueck Biografie hinterlassen belm Leser zunaechst den
zum Tell unbefrledigenden Elndruck des Heterogenen, Unvollstaendigen, Fragmentarisehen.

Waehrend in jenen eine geradezu

sintflutartige Anzahl von bruchstueckartig erzaehlten Geschich
ten auf den Leser einstuerzt, errelcht in diesem das Rollenspiel seinen bisherigen verwirrenden Hoehepunkt.

Waehrend im

Gantenbein-Roman die Vielzahl der Moeglichkeiten durch eine
entsprechende Anzahl von Gestalten dargestellt wird (Enderlin,
Gantenbein, Svoboda), geschieht es auf der Buehne durch eine
entsprechende Anzahl von Wiederholungen derselben Spielsituation.

Kuermann wird die nur auf der Buehne ausfuehrbare

Moeglichkeit gegeben, sein Leben nocheinmal zu leben, und
zwar durch Ausprobieren verschiedener Rollen, um dann die
bestmoegliche herauszusuchen und als ideales Leben zu behalten.
"Mag Kuermann, hierin Gantenbein gleich, Geschichten anprobieren ’wie Kleider' (G 23), der Wiederholung entgeht er
[jedoch^ nicht.
Der Gantenbein-Roman steht in Frischs Prosawerk (abgesehen von seinem kuerzllch veroeffentlichten Tagebuch 19661971) als letztes Glied in einer Kette, die sich gewisser12
masse.n als Trilogie
bezeichnen liesse: Stiller - Homo
Faber - Mein Name sei Gantenbein.
—

Wiederum bletet sich das

n ----------•
Haberkamm, a. a. 0., S. 352.

12
Vgl. Staeuble, a. a. 0., S. 219.
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Werk in Form einer Ich-Erzaehlung, wobei sich jedoch, wie
spaeter aufgezeigt werden soil, das erzaehlende Ich in verschiedene Personen aufspaltet.

Mit diesem Faktor ist ein

weiterer wesentlicher Unter3chied zu den beiden vorhergehenden Romanen eng verknuepft: "In Stiller wie im Homo Faber
haben wir einen im Mittelpunkt stehenden Helden, eine ein13
deutige Fabel und eine philosophise he Grundidee." ^ Marcel
Reich-Ranicki misst dieser Tatsache besondere Bedeutung zu,
insofern als dadurch Gantenbein

. . im schaerfsten Gegen-

satz zu den beiden vorangegangenen Romanen steht.

Denn der

Gantenbein kennt keinen gegen die Welt gestellten Helden mehr.
Und es gibt auch keine alles umfassende Fabel.

Und ihm liegt

keine philosophisehe Idee zugrunde. . . » Das Thema des
Gantenbein laesst sich. nicht in philosophisehen, ideologischen,
soziologischen, kultur-kritischen Oder aesthetischen Katogorien erfassen."^'I Wie laesst es sich erfassen?

Urn welche

•

Fragen geht es?
Betrachtet man den Roman zunaechst vora aeusseren Aufbau
her, so stellt man fest, dass es kaum eine eindeutige Kerngeschichte gibt.

Viel wichtiger scheinen die Randgeschichten

zu sein: die Geschichte eines Autounfalls in einem Dorf; die
Geschichte von der Begegnung des Mannes mit der Kokotte
Camilla Huber; die Begegnung des Soldaten mit einem Landesfeind
13-----------

Reich-Ranicki, Deutsche Literatur heute, S. 18^.
1/f

<

Reich-Ranicki, Deutsche Literatur heute, S. 185.
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im Gebirge; Gantenbein ale Touristenfuehrer; Gantenbein ale
Schachspieler; Gantenbein ale Gastgeber; Gantenbein bei der
Theaterprobe; Gantenbein, der Lilae Bad in Ordnung haelt;
Gantenbein, der Lila vom Flugplatz abholt und stets den
Fremden an ihrer Seite uebersehen muss; Gantenbein als blin
der Ehemann und dergleichen mehr!

All diese Geschichten die-

nen als "Entwuerfe zu einem Ich” (G 132).
sogar noch einen Schritt weiter.

Ja, Frisch geht

Da diese Geschichten noch

nicht ausreichen, ein Ich "zu entwerfen", erfindet er weitere
Variationen dazu, so z. B. die Geschichte vom Universitaetsdozenten Doktor Enderlin, der einen Ruf nach Harvard nicht
annimmt (G 129); die Geschichte von Architekt Svoboda, dem
boehmischen Ehemann der Lila (G 184)•

Lila selber wird eben-

falls in verschiedenen Rollen vorgestellt: als Gchauspielerin
(G 89), als italienische Contessa (G 231), als Medizinerin
(G 231), einmal mit, einmal ohne Kind.
Diesen Geschichten entspricht in der Biografie der sechsmalige Versuch Kuermanns (vgl. die Symbolik des Namehs
Kuermann, ein Mann der "kueren", waehlen kann), einen neuen
Lebenslauf zu waehlen, naemlich den, ohne seine Frau Antoinette
zu leben.

Waehrend Gantenbein seine Geschichten stets mit

dem stereotypen "Ich stelle mir vor:" (G 13) einleltet, beginnt
Kuermann seine Neuentwuerfe meist mit einem"Fangen wir nochmals a n . " ^

Ausserdem benutzt Frisch auf der Buehne den

— -15-----

•
MS3C Frisch, Biografie: Ein Spiel (Frankfurt, Main:
Suhrkamp-Verlag, 1 % 7 , HeuauflY 1970), S. 1 5 . Im
folgenden abgekuerzt als Bio.

1X3
Wechsel von Arbeits- und Spiellicht, urn solche Neuelnsaetze
zu kennzeichnen.

Der Autor hat jedoch in eeinen Anmerkungen

zum Stueck ausdruecklieh darauf hingewiesen, dass dieser
Lichtwechsel nicht "Wechsel von Illusion und Realitaet" bedeute,
sondern lediglich, dass das Spiellicht eine neue Variante anzeige, ”. . .

eine Variante zur Realitaet, die nie auf der

Buehne erscheint.

16

Insofern bleibt das Stueck immer Probe.”

Dieser Eindruck des Unfertigen, Fragmentarischen, Probenhaften, der sowohl im Roman als auch im Buehnenstuock vorherrscht, findet sich wiederuin einmal inehr als Frischs persoenliche Lebens- und Kunstauffassung im Tagebuch vorgeformt.
Seinen "Hang zum Skizzenhaften" ('J?l 118) hat er dort so formuliert:
Die Skizze hat eine Richtung aber kein Ende; die Skizze
als Ausdruck eines Weltbildes, das sich nicht mehr
schllesst Oder noch nicht schliesst; als Scheu vor
einer foermlichen Ganzheit, die der geistigen vorauseilt
und nur Entlehnung sein kann; als Mlsstrauen gegen eine
Fertigkeit, die verhindert, class unsere Zeit Jowals
eine eigene Vollendung erreicht
(T1 118-119)
Und ein paar Seiten weiter die wichtige Bemerkung:
So koennte es Zeiten geben, wo nur noch Stuemper sich
an die Vollendung wagen. Noch ist es nicht so weit.
Ein Katholik beispielsweise, der sich in einer geschlossenen Ordnung glauben kann, hat natuerllch die Erlaubnis
zur Vollendung: seine Welt ist vollendet. Die Kaltung
der meisten Zeitgenosson aber, glaube ich, ist die Frage,
und ihre Form, solange eine ganze Antwort fehlt, kann
nur vorlaeufig sein; fuer sie ist vlelleicht das
TS--------Max Frisch, Anmerkungen zu Biografie.

ll/l

einzige Gesicht, da aich mit Anstand tragen laesst,
wirklich das Fragment, (T1 122)
Solche und aehnliche Eintragungen finden sich immer
wilder, schon in den Blaettern aus dem Brotsack hatte Frisch
notiert, der echte Kuenstler liebe Mdas Schaffen, nicht das
Geschaffene."1 '’ Demgemaess ist auch fuer seine Figuren "der
Weg . . .

iraraer das Schoenste" (SC 63)» denn "• , • alles

Fertige hoert auf, Behausung unsres Geistes zu sein; aber
das Werden ist koestlich, was es auch sei-" (T1 332),

So

ist es nur allzu verstaendlich, dass aeussere Form und inner er
Gehalt des Kunstwerkes die fuer den modernen Erzaehler - und
Max Frisch nicht ausgenommen - unuebersichtlich gewordene
Welt widerspiegeln.

Das Ich seiner Figuren ist gespalten, es

verteilt sich, wie im Falle Gantenbein, auf mehrere in Gedanlcen vorgestellte Personen,

Damit ist man wiederum bei

einem von Frischs Grundthemen angelangt: die Suche nach dem
eigenen Ich, nach der eigenen Identitaet,

Im Stiller war

der Leser nur mit einer zweifachen Spaltung konfrontiert:
das Bildnis, das sich die Umwelt von Anatol Stiller machte,
und das Bild vom "anderen Leben", nach dem er ebenso wie der
junge Architekt Kilian in Bin, der Rittmeister in Santa Cruz
und der Staatsanwalt<Martin in Graf Oederland mit alien
Mitteln strebten.

Aehnlich ist es im Homo Faber und im Don

T 7 -----------

(Zuerich und Freiburg i. Br.i Atlantis Verlag, 1940,
Neuaufl. 1969)1 S. 57• Im folgenden abgekuerzt als Bl,

■

Juan: sie hatten sich ein Bildnis von der Welt und vom Leben
gemacht, das Leben zerstoerte es.

Im Falle Stillers und Homo

Fabers war der Durchbruch zur Erkenntnis und zur Annahme des
Selbst verbunden mit einem Durchbruch zur Zeit.

Wie steht es

diesbezueglich mit Gantenbein und Kuermann?
Es hat sich sovveit gezeigt, dass Gantenbein verschiedene
Geschichten erfindet, Kuermann verschiedene Rollen in Form von
Lebensvariationen spielt; beides geschieht im Bestreben, ein
neues Leben (sprich: Biographie) zu finden, das von den Geschicken des Zufalls befreit ist.

Gantenbein verfreradet sich

und befreit sein Ich von sich selbst, indem er die Rolle eines
Blinden annimmt, eines Blinden, der sieht.

Die Geschichten,

die er im folgenden erfindet, dienen ihm dazu, seine

.

zwei oder drei Erfahrungen" (G 53)» die er haben kann, in eine
Rolle, d. h. in ein Ich, einzuklelden,
ausspricht, ist eine Rolle

(G 53)•

uJedes Ich, das sich
Zum besseren Verstaend-

nis der "Gier nach Geschichten" (G 53) muss nocheinmal auf
einen Eintrag im Tagebuch zurueckgegriffen werden.

Dort

heisst es ganz zu Ende des Jahres 1947:
Jeder Gedanke ist in dem Augenblick, wo wir ihn zum
erstenmal haben, vollkommen wahr, gueltig. den Bedingungen entsprechend, unter denen er entsteht;
dann aber, indem wir nur das ErgebniB aussprechen,
ohne die Surame seiner Bedingungen aussprechen zu
koennen, haengt er ploetzlich im Leeren, nichtssagend.,
und jetzt erst beginnt das Falsche, indem wir uns urasehen und Entspreehungen•suchen... (Denn die Sprache,
selbst die ungesprochene. ist niemals imstande, in
einem Augenblick alles einzufangen,■was uns in diesem
Augenblick', da ein Gedanke entsteht. alles bewusst
ist, geschweige denn das Unbewusste; ...so stehen wir '
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derm da und haben nichts als eih Ergebnisj erinnern
und, dass das Ergebnis vollkomraen stiramte, beziehen
es auf Erscheinungen, die diesen Gedanken selber nie
ergeben haetten, ueberschreiten den Bereich seirler
Gueltigkeit, da vvir die Summe' seiner Bedingungen nicht
mehr wissen, odor raindestens verschieben wir ilin - und
schon ist der Irrtum da, die Vergewaltigung, die Ueberzeugung. (T1 228-229)
Dieser Ilinweis rnacht Max Friachs Auffassung von der
Diskrepanz zwischen ge- Oder erlebtera Leben und interpretiertem Leben deutlich.

Immer wieder ist der Mensch in der

Zwickmuehle zwischen nErlebnisu und '’Deutung" gefangen, denn
was man im gelebten Augenblick erfaehrt, erweist sich nicht
notwendigerwoise identisch mil der nachtraeglichen, von
Mensch zu Mensch subjektiv verschiedenen Deutung.

So geschieht

ganz allraaehiich, ohne dass man sich dessen immer bewusst
waere, die "Vergewaltigung”, die "Ueberzeugung", dajs "Bildnis";
und so ", . . findet sich auch jeder Mensch frueher Oder
spaeter eine Geschiehte, die er fuer sein Leben haelt" (G 5/f) ,
Oder, wie im Falle Gantenbein, " . . .

Geschichten" (G

eine ganze Reihe von

5^ ) . ^

Betrachtet man zunaechst die Gestalt des Gantenbein unter
dem spezifischen Gesichtspunkt der Zeit, so stellt man auch

IB
Vgl. auch die vielen eingefuegten Kurzgeschichten und
Schilderungen von Stillers Erlebnissen in Amerika und
Mexiko, die er dem Gefaengniswaerter•Knobel erZaehlt.
Es sind nur scheinbare "Flunkereien", denn in variierter From nehmen sie das Thema der Haupthandlung auf
(Identitaetssuche, Doppelgaengertun, Daseinsflucht) und
tragen dadurch indirekt dazu bei, die Identitaet Stillers
fuer den Leser herzustellen.
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hier. fest, dass seine "Gier nach Geschichten,, eigentlich auf
einer Flucht vor der Zeit beruht, genauer ausgedrueckt: es
ist eine Angst vor dem Altern.

In keiner der vielen verschie-

denen Rollen wird Gantenbein gluecklich, und keine der
erfundenen Geschichten passt wirklich zu seinem Leben, denn
". . . ob billig Oder teuer, englisch oder italienisch oder
einheimisch, bleibt einerlei; immer entstehen die gleichen
Falten am gleichen Ort" (G 22-23); deshalb waere es am besten,
". . . abzuschwimmen ohne Geschichte" (G 352), wie es ganz
am Schluss des Romans heisst.

Schon viel frueher jedoch

erkennt der Leser an vielen Stellen Gantenbeins Unzufriedenheit mit seinen Rollen und seine Furcht vor dem Altern - dem
Tod.

So heisst es auf Seite 1^2:
Langsam habe ich es satt, dieses Spiel) das ich nun
kenne: handeln Oder unterlassen, und in jedem Fall,
ich weiss, ist es nur ein Tell melnes Lebens, und den
andern Teil muss ich mir vorstellen; Handlung und
Unterlassung sind vertauschbar; manchmal handle ich
bloss, weil die Unterlassung, genau so moeglich, auch
nichts daran aendert, dass die Zeit vergeht, dass ich
aelter werde.
An anderer Stelle sagt Enderlin: "Ich bin das Altern von

Minute zu Minute" (G 80).

Das Motiv des Alterns, das Erleben

der Vergaenglichkeit des menschlichen Daseins, wird auch hier
in verschiedenen Variationen immer vor dem "Ilintergrund der
Todesnaehe"^ vorgetragen.

Am deutlichsten wird dies in

folgendem Abschnitt zum Ausdruck gebracht:
•
15--------Reich-Ranicki, Deutsche Literatur heute. S. 189.
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Noch geht er muehelos, aber er sieht’s an seinem
Schatten:■ein Mann von fuenfzig, seln Gang wird
sparsamerf die Bewegungen gehen nicht mehr durch
den ganzen Koerper. Dae Geaicht wird lebendiger als
der Koerper, persoenlicher von Jahr zu Jahr, soZUsagen bedeutend, wenn es nicht muede iat, und muede
ist es oft. Er verheimlicht ea, wenn er AuedC iat, •
nach Kraeften, wenn noetig mittels Pillen. Noch 1st
es nicht ao weit, dass er sich nach dem Mittagessen
hinlegen muaa. Aber all diea wird kommen. . . . Und
es wird kommen, was er fuerchteti dass man lhm mit
Respekt begegnet. Respekt vor aeinen Jahren; Man
wird ihn sprechen lassen. weil er aelter ist, und
da hilft keine Kameraderie, kein Buhlen um die
Jungen. Sie werden immer juenger. . . Er wird sich
bemuehen um sie, gleichzeitig sich weigern, wenn man
ihm den Mantel halten will, und eingehen auf ihre
Unerfahrenheit und auf ihre veratiegenen Erwartungen.
Man wird ihn ruehrend finden, auch etwas laestig,
ohne dass er's bemerkt. Er wird sich bewundern, um
nicht neidiach zu erscheinen, und er wird neldiech
sein auf allea, was er selbat schon gehabt hat, neidisch, weil es ihm nicht mehr erstrebenswert erscheinen
kann. All dies wird kommen.
(G 17^-175)
Die Angst vor dem Altern und damit vor dem Tod ist hier
deutlich dargestellt.

Ganz gleich wie viele Rollen gespielt

und welche Geschichten ausgedacht werden, ganz gluecklich
wird Gantenbein dabei nie.

Deswegen vernimrat man mit zuneh-

raender Haeufigkeit gegen Ende seines "Rollenspiela" immer
wieder Aussagen wie: "Manchmal finde ich es nicht leicht.
Aber die Vorteile, sage ich mir dann, die Vorteile, du darfst
die Vorteile deiner Rolle nie vergeasen; . . • man kann einen
Blinden nicht hlnters Licht fuehren" (G 110).
aelter
(G 80).

(G 151).

"Ich werde

"Ich bin das Altern von Minute zu Minute"

Als Enderlin ein andermal im Arztzimmer auf eine

Behandlung wartet, lieat er unwillentlich einen sich auf
einen anderen Patienten beziehenden Zettel, worin seine
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eigene Lebenserwartung und damlt sein eventueller Tod recht
deutlich ausgesprochen werden: ”Zu leaen 1st . . .

der Fach-

ausdruclc, den der Tod sich ausgesucht hat, geschrieben niit
Kugelschreiber, eine Vokabel, die Bnderlin nicht kennt, am
Rand die offenbar nachtraegliche Notiz: Lebenserwartung ca. 1
Jahr" (G 155).

Natuerlich will Enderlln dies nicht wahrhaben,

denn 11. . . so leicht glaubt man nicht an seinen Tod.
leicht gilt dieser Zettel gar nicht ihm?M (G 155)

Viel- '

Solche

Beispiele lassen sich in grosser Zahl finden, und immer
wieder erkennt man, dass Gantenbeins Nicht-EingestehenWollen des Aelterwerdens auf einem gestoerteh Verhaeltnis
zur Zeit beruht.

Sein alleiniges Bestreben besteht darin,

im "Hier" und ’’Jetzt” , also in der alleinigen Gegenwart, zu
leben; deshalb wechselt er ’’die Geschichten wie Kleider,"
sobald sie "abgetragen wird von Tag zu Tag, und die Zukunft
heisst.Altern . .

(G 150).

Dies© krankhafte Flucht vor

der Zeit ist es, die Gantenbein nie gluecklich werden laesst,
ganz gleich wie viele "neue Kleider” er sich kaufen wird.

Er

ist staendig unfroh, ". . . unfroh gegen die Zeit, die sich
meldete ueberall und mit jeder Bagatelle, die Zeit, die uns
immerfort ueberholt, Vergaengnis in jeder Bagatelle” (G 88).
Der Kampf gegen die Zeit wird mit alien Mittein gefuehrt.
Deshalb hatten sich Gantenbein und Lila auch versprochen,
”. . . keine Briefe zu schreiben, nie, sie wollten keine Zu
kunft, das war ihr Schwur: Keine V/iederholung - Keine
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Geschiehte - Sie wollten, was nur einraal moeglich ist: das
Jetzt" (G 80).

Obwohl es zunaechst scheint, als gaebe ee

fuer die beiden " . . .

keine Wiederholung auch nur der Tages-

zeit; kein Gestern, kein Jleute, keine Vergangenheit, keine
Ueberrundung durch die Zeit" (G 81), ist es doch von anfang
an klar, dass sich die Zeit nicht aufhalten laesst, ". . . ea
gibt keine Hoffnunc gegen die Zeit. . ." (G 80).
Es sei daran erinnert, dass die fruehen und bisher besprochenen Figuren Frischs, vorallera Stiller, auch in einem
gestoerten Verhaeltnis zur Zeit standen; es bestand darin,
dass sie die eigentliche Gegenwart nicht erleben konnten, da
sie sich stets in sehnsuchtsvollen Traeumen und Ahnungen der
Zukunft befanden. "Daher konnten sie in keinem der drei Zeitelemente - Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft - echt verwurzelt
sein; sie hatten keine Bezugspunkte, auf die sie ihre Erlebnisse haetten beziehen koennen.

Es sei auch an den Tagebuch-

eintrag Max Frischs erinnert, wo es heisst, dass die eigentlichen Raeurae unseres Erlebens die Ahnung und die Erinnerung
seien: die Gegenwart bleibe irgendwie unwirklich, ein Nichts
zwischen Ahnung und Erinnerung.

Wendet man diesen Ausspruch

auf Gantenbein an, so kommt man zu folgender Schlussfolgerung:
Gantenbeins alleiniges Bestreben ist auf Gegenwaertigkeit
gerichtet, daher seine Unfaehigkeit zum echten Erleben.

In

seiner staendigen Flucht vor dem Aelterwerden ist er nicht
faehig, der Zeit.- dem Tod’ - ins Auge zu sehen.

Da er jeg-
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liche Y/iederholung fuerqhtet und nur den gegenwaertlgen Moment
gelten lassen will, schwebt er paradoxerweise - trotz all
seiner immer wieder aufs neu erfundenen Geschichten - "geschichtslos" im Raum,

Hierbei muss auf Gantenbeins Ausnahrae-

stellung im Vergleich zu den fruelier besprochenen Figuren,
vorallem Stiller und Faber, aufmerksam gemacht werden.

Waeh-

rend jenen die Beziehung zur Totalitaet der Zeit auf Grund
ihrer Unfaehigkeit, die Gegenwart zu erleben, misslang,
trifft fuer Gantenbein genau das Gegenteil zu: das Bestreben,
nur im gegenwaertlgen Augenblick zu leben (aus Angst vor der
Wiederholung, im tleferen Slnne vor der Zeit), fuehrt dazu,
dass er die Vergangenheit ebensowenig wie die Zukunft slnnvoll in sein Leben integrieren kann.

Wichtig erscheint dabei,

dass, auch im Gegenteil zu Stiller und Faber, das Erlebnis
einer Todesnaehe - der Zettel im Arztbuero, der ihm eine verbleibende Lebenserwartung von etwa einem Jahr vorauszusagen
schien, koennte als ein solches Erlebnis gewertet werden keinen laeuternden Effekt auf Gantenbein ausuebte; es verhalf
ihm nicht zum Durchbruch zur Zeit.

Seine Furcht vor dem Tod

wird bis gegen Ende des ••Romans nicht bewaeltigt.

Da er die

drei Dimensionen der Zeit nicht sinnvoll in sein Leben aufzunehraen vermag, bleibt ihm am Schluss auch nicht vlel anderes
uebrig als "zu schweigen", "sturam zu nicken", "die Achseln
zu zucken" (G 3^-345) •

Hier als Beispiel einer der letzten

Dialoge, ein Lebensverhoer:
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Das Erwachen (als waere alles nicht geschehen!)
erweist sich als Trug; es ist immer etwas geschehen,
aber anders.
Eines Tages werde ich verhoert werden.
"Also", sagt jemand, den es nichts angeht, und wir
sind unter vier Augen, "was ist nun eigentlich
geschehen in Ihrem Leben, das zu Ende geht?"
Ich schweige.
"Ein Mann liebt eine Frau", sagt er, "diese Frau
liebt einen andern Mann, sagt er, "der erst Mann
liebt eine andere Frau, die wiederum von einern
andern Mann gcliebt wird", sagt er und kommt
zum Schluss, "eine durchaus alltaegliche Geschichte,
die nach alien Seiten auseinander geht -"
Ich nicke.
"Warum sagen Sie nicht klipp und klar," fragt er
mit einem letzten Rest von Geduld, "Welcher von
den beiden Herren Sie selbst sind?"
Ich zucke die Achsel.
(G 3kb“3*1-5)
V/enn im Vergleich zu den frueher besprochenen Gestalten
Frischs vom wahren Scheitern einer der Hauptfiguren gesprochen
werden kann, so wagt es der Verfasser, entgegen den meisten
Kritikern, Gantenbein als den am schwersten Gescheiterten zu
•bezeichnen.

Wenn man einen Schritt weitergeht und in Bezug

auf Max Frischs Prosawerk den Gantenbein mit den vorausgegangenen Romanen vergleicht, so erscheint auch hier der
Gantenbeinroman als das schwaechste Glied in der Kette, ja,
der Verfasser glaubt sogar eine fallende Kurve von den
Schwierigen und dann vorallem vom Stiller ueber den Homo Faber
zum Gantenbein feststellen zu koennen.

Es sei unbestritten

zugegeben, dass Max Frischs brillante Einfallskunst ueberzeugend dargestellt wurde; es ist auch einzusehen, dass die '
Thematik dieses letzten Romans eine neue Form verlangt,

Max

Frisch hat sich hier jedoch bis an die Grenze des Moeglichen

vorgowagt und. hat den .Loser - zumindest don Verfasser ''ioraor
Arbeit - unbefriedigt gelarssen.

Wenn Carol Peterson in bezug

auf dieses Werk von Max Frischs "kompositorischer Meisterschaft" spricht, indem sich niemals " . . .

auch nur eine der
20
zahllosen Episoden von der Beziehung zur Mitte loest,"
kann
dor Verfasser diesem Kompliment nicht mehr zustimmen.

Der

Roman zerstiebt zu oft ins Episodische, fast Bolanglose und
Langweilige und verliert dcidurch seine letzte Geschlossenheit.
So bleibt u. a. auch die letzte Episode unbefriedigend, in der
Max Frisch, anknuepfend an die einfuehrende Vision, das Thema
vom Toten, der beinahe ohne Geschichte davongeschwommen waere,
wieder aufnimmt.

Diese letzte Episode ist zwar brillant

erzaehlt (und wer moechte Max Frisch schon nachsagen, dass er
nicht erzaehlen koenne?), aber es fehlt ihr.die Integration
in den Gesamttext.

"Der Grundeinfall des Romans - vorgeatellte

Geschichten plus Lila plus gespielter Blindheit - ist," wie
Hans Mayer ganz richtig sagt, " . . .
begrenzt tragfaehig."

tragfaehig.

Aber nur
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V/ie steht es nun im Vorgleich dazu mit Kuermann und
seiner besonderen Stellung zur Melt?

Auf die Aehnlichkeiten

zur Gantenbeingestalt, wie z. B. Geschichten- bzw. Rollenspiel, wurde schon eingangs dieses Kapitels hingewieson.

Die

Ausgangssituation des Stueckes ist folgende: Dor Verhaltens23-----------

21

a. a. 0., S. 90-91.

gur deutschen Literatur der Zeit (Reinbek bei Hamburg:
Sowohlt Verlag, IM), S7 T l J T

forscher Dr. Kuermann erhaelt - als Mann von fast fuenfzig
Jahren im beaten Lebensalter stehend - die einmalige und nur
als Spiel auf der Buehne zu verwirklichende Chance,
Leben oder einen Teil seines Lebensfadens ” . . .
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sein

noch einmal

zurueckzuspulen, um ihn an einem entscheidenden Knotenpunkt
seines Lebens anders weiterzuentwickeln, als sein bisheriges,
07
reales Leben es tat.11 - Es zeigt sich bald, dass sein ganzes
Bestreben nur darauf gerichtet ist, wie es so oft bei Frischs
Figuren der Fall ist, seine Vergangenheit auszuloeschen, ein
Leben ohne Antoinette zu waehlen, eine neue Identitaet anzunehmen.

Ganz gleich wie oft die Situation Kuermanns und sein

zufaelliges Kennenlernen seiner Frau nach einer Party rekonstruiert wird, es fuehrt immer wieder zur ungluecklichen Heira
mit Antoinette.

Wieder einmal mehr steht der Protagonist in

einem Kampf gegen die Vergangenheit; dieses Unterfangen muss
hoffnungslos bleiben, denn Kuermann .steckt in seiner

. .

bereits vorhandenen Biografie . . . wie in einem Futteral."2 ^
Was fuer Gantenbein gait, gilt auch fuer Kuermann: Ganz gleich
wieviel neue Kleider er traegt bzw, neue Rollen er spielt,
"immer entstehen die gleichen Falten am gleichen Ort" (G 23).
2 2 -----------

Vgl. den Untertitel des Stueckes: Biografie: Ein Spiel.
/
Petersen, a. a. 0., S. 92.
2V
•
Hellmuth Karasek: Max Frisch (Velber bei Hannover:
Friedrich Verlag, T§£9),
93.
23
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Dieses Stueck erscheint ". . . geradezu

als

ein Paradigma

fuer die Schwierigkeit, von der einmal gelebten Existenz in
ihrer scheinbaren Zufaelligkeit loszukommen - eben weil die
Figuren des Spiels nichts anderes versuchen, als ihre Begeg-

25

nung rueckgaengig zu machen." ^
Der Registrator, der, wie Frisch in seinen Anmerkungen
ausdruecklich erwaehnt, keine metaphysische Instanz darstellt
- "Ich spreche nur aus, was Sie selber wissen" (Bio 29) macht Kuermann schon zu Beginn des Spiels auf seine Fehlhaltung zur Zeit aufmerksam:
Darf ich Ihnen sagen, was fuer einen Fehler Sie machen
und zwar von Anfang an. Kaum sehen Sie eine junge
Frau in diesem Zimmer, eine Unbekannte, denken Sie
an eine Geschichte, die Sie schon erfahren haben. • .
Sie verhalten sich nicht zur Gegenwart, sondern zu
einer Erinnerung. Das ist es. Sie meinen die Zukunft
schon zu kennen durch Ihre Erfahrung. Drum wird es
jedesmal dieselbe Geschichte. (Bio 17)
Damit 1st Kuermanns Missverhaeltnis zur Zeit gekennzeichnet: er ist nicht faehig, die in der Gegenwart gemachte
Erfahrung zum Planen einer besseren Zukunft heranzuzlehen.
Stattdessen glaubt er die Zukunft durch bereits in der Ver
gangenheit gemachte Erfahrung zu kennen, ohne sich dem
eigentlichen Erlebnis in der Gegenwart zu stellen.

"Seine

Vorstellung, durch die Erfahrung alles bereits zu kennen,
verhindert jede Entfaltung seiner selbst."2^

Er verkennt

" 2 T -------Beda Allemafih, "Die Struktur der Komoedie bei Frisch,"
in: Ueber Max Frisch. Hrsg. Thomas Beckermann, a. a. 0.,
S. 2b5*
26
‘
Weise, a. a. 0., S. 10k,
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dabei die Tatsache, dass Erfahrung niemals die Vergangenheit
korrigieren kann, in der man sie macht, sondern dazu benutzt
werden sollte, die Vorstellungen von den moeglichen und auf
ihn zukommenden Zukuenften zu praeziaieren und darnit die
Zukunft als Gesamtheit besser zu geatalten.

Da Kuermann dies

nicht gelingt, kommt er zu Ausepruechen wie "Wiederholen Sie
einmal eine Freude, wenn Sie schon wissen, was darauf folgt!"
(Bio 75); darin wurzelt auch sein Bestreben, jegliche Biographie pauschal abzulehnen:
Biografie! Ich weigere mich zu glauben, dass unsere
Biografie, meine oder irgendeine,'nicht anders aussehen koennte. Vollkommen anders. Ich brauche mich
nur ein einziges Mai anders zu verhalten.
(Bio 29)
Damit verkennt er die Spielregel des Stueckes, und
wiederum bleibt es dem Registrator vorbehalten, ihn darauf
hinzuweisen:
Sie missverstehen unsere Spielregel: Sie haben die
Genehmigung nochmals zu waehlen, aber mit der Intelligenz, die Sie nun einmal haben. Die ist gegeben. Sie
koennen sie anders schulen.
Das steht Ihnen frei.
. . . Aber Sie koennen ihre Reichweite nicht aendern,
oder sagen'wir: die Potenz Ihrer Intelligenz, ihre
Wertigkeit. Sie Verstehen? Die ist gegeben.
(Bio 30-31)
Kuermann steht diesen Hinweisen unzugaenglich gegenueber
und kann die oft versteckt eingeflochtenen Hilfsmittel fuer
eine erfolgreichere Lebensfuehrung in der zu erprobenden
Zukunft nicht in ihrem vollen Wert erkennen.

Fuer ihn besteht

das Leben nur aus Wiederholung, was die Furcht vor dem "Altern
als Lebenswiederholung"^ hervorruft.

57--- 1 T "'
Mayer, a. a. 0., S. 212.

Und dass er aelter wird,
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1st unbestreltbar:

"Sie werden aelter. . . . Sie sind jetzt

l)8, Herr Kuermann, In zwel Jahren werden Sie 50. . • . Die
Traeume, dass alle Zaehne ausfalien und dass man sie Im Mund
spuert wie lose Kieselsteine, diese Traeume sind nlchts Neues,
aber sie haeufen sich in letzter Zeit

(Bio 93).

Am deut-

lichsten zeigt sich sein verzwelfeltes Aufbaeumen gegen das
Altern in der bei Frisch immer wieder zu findenden Gegenueberstellung von Alt und Jung, hier im Gespraech zwischen Vater
und Sohn:
Kuermann: Du blst jung Thomas, aber das ist vorderhand
auch alles, was du bist. Du mit dei’nem Haar. Was welsst
denn du von dir? . . . Hast du schon eihmAl'einen Irrtum eingesehen und damit weitergelebt? . . . Was habt
Ihr denn schon geleistet, Ihr Pilzkoepfe, ich frage dich:
was denn?'.
(Er schreit:) Was denn?
Thomas: Pa, jetzt wirst du ein alter Mann. (Bio 9*f)
Deutlicher und ueberzeugender als in dieser brillant
inszinierten Gegenueberstellung der Generationen kann Kuermanns
Angst vor dem Aelterwerden kaum eingefangen werden.

Was er

sich bisher nicht einzugestehen getraute, fasat sein Sohn in
einem einzigen und zudem laessig ausgesprochenen Satz fuer ihn
zusammen.

Gegen Ende gibt Kuermann es dann auch unumwunden zu:

"Ich habe elnfach Angst. • . vor diesem lansamen Verrecken"
(Bio 112).28
---

Am Ende, sleben Jahre vomgegebenen ZeitpUnkt entfernt,
erwartet ihn der KrebstOd. Man verglelche'hlerzu auch
Max Frischs ktterzlich veroeffentlichtes T&gebuch 1966i22i- Auch dort findet sich die geradezu sc’hizophrene Angst
vor tiem Alteon, indem sie sich els Leitmotiv durch das
ganze Buch vOn 7f30 Seiten zieht. Vgl.'vorallem die Stellen
unter dem Eintrag "Vereinigung Freitod," spaeter fortgefuehrt
als "Handbuch fuer Mitglieder," S. 21, 98, 107, ll6-12if,
132-138, 173-182, 18^-188, 265, 315-319, W2-ifl8,
6.

Auf Grund der bisher untersuchten Werke Max Frischs
konnt in bezug auf seine Maennergestalten folgendes festgestellt werden: auf der Mittagshoehe ihres Lebens stehend
werden sie von einer vehementen Lebenskrise ueberfallen, die
sich in Form einer Ehekrise, einer Krankheit, des Todes eines
Nahestehenden Oder der eigenen Todesahnung (angedeutet durch
rapides Altern) offenbart.

Dazu angehalten, ueber sich und

ihr bisheriges Leben nachzudenken, ergibt sich als Krisenherd
ein gestoertes Verhaeltnis zur Zeit.

Das restliche Leben

gestaltet sich meist zu einem Kampf gegen die Wiederholung,
zu einem Wettlauf gegen die Zeit und den Tod.

Nur wenigen

bleibt es vorbehalten, den Durchbruch zu einem harmonisch
gestalteten Zeiterlebnis, das alle drei Zeitraeume erfasst,
zu'vollziehen.

Da auch Kuermann dieser Durchbruch nicht gelingt,

da er "die Zukunft schon durch seine Erfahrung" zu kennen
glaubt, gelingt es ihm nicht, die einmalige Chance, ein neues
Leben zu begruenden, erfolgreich zu nutzen:
- stattdessen: Dieselbe Wohnung. Dieselbe Geschichte
mit Antoinette. Nur eine Ohrfeige. Das haben Sie
geaendert. Ferner sind Sie in die Partei eingetreten,
ohne deswegen ein andrer zu werden. Was sonst? Und
Sie halten einigermassen Diaet. Das ist alles, was
Sie geaendert haben, und dazu diese ganze Veranstaltung!
(Bio 99)
Es darf abschliessend zu diesem Stueck nicht unterlassen
werden, auf Antoinette und ihre Zeitauffassung hinzuweisen.
Auch Sie hat nocheinmal die Wahl.

Auf genau zwei Seiten (S.

116-118) demonstriert sie, was man im Leben anders machen
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koennte.

Was Kuermann in sechs Versuchen misslang, gelingt

Antoinette auf Anhieb.

Auch sie iat Intellektuelle: "Ich

habe bei Adorno promoviert" (Bio 25); im Gegensatz zu Kuer
mann will sie jedoch ihr "eigenes Leben" (Bio 25) fuehren,
sie will "einen kleinen Verlag gruenden" (Bio Zk) oder "eine
kleine Galerie leiten" (Bio 2Zf).

Es zeigt sich schon hier,

dass sie ganz bestimmte Lebensvorstellungen hat und Plaene
fuer die Zukunft.

Der wichtige Unterschied zu Kuermann liegt

jedoch darin, dass sie an diesen Entwuerfen fuer die Zukunft
nicht starr festhaelt, sondern sie auf Grund gegenwaertiger
Ereignisse und Lebenserfahrungen abaendert und entsprechend
revidiert.

Ala sie erkennt, dass ihre Ehe mit Kuermann zu

einer Begrenzung ihrer Lebens- und Berufsmoeglichkeiten
fuehrt, entschliesst sie sich zu einem neuen (Lebens-) Entwurf,
d. h. sie trennt sich von Kuermann.

Ganz im Gegensatz zu ihm

gilt deshalb fuer Antoinette folgendes: auf Grund ihrer gleichmaessigen Verwurzelung in alien drei Zeitraeumen gelingt es
ihr, Erfahrungen aus der Vergangenheit in einem gegebenen
Zeitpunkt der Gegenwart fuer eine besser zu gestaltende Zu
kunft erfolgreich anzuwenden.

Sie hat, im Gegensatz zu Kuer

mann und Frischs uebrigen Maennergestalten, ein Verhaeltnis
zur Zeit und damit zum Leben.

7. Kapitel (Zwischenkapitel): "BLAU" ALS SYMBOL DER SEHNSUCHT UND DES "SICH-IN-DIEZUKUNFT-TRAEUMENS"

Es besteht kein Zweifel daran, dass Blau eindeutig die
Lieblingsfarbe von Max Frisch ist. In vielfaeltigsten
Schattierungen, die sich von einer "violetten Daemraerung"
(St 30), aus der der Mond aufsteigt, bis hin zum "blanken
Licht der Foehnblaeue” (St 90), in der Zuerichs "blauweisses” (St 91) Wappen leuchtet, erstreckt, begegnet man
dieser Farbe durch all seine Werke hindurch immer wieder.
Beispiele dafuer liessen sich in zahlloser Weise anfuehren.1
Immer wieder tritt diese Farbe vorallem dann auf, wenn
Frischs Blick oder der seiner Gestalten in die, wie Monika
V/intsch-Spiess es treffenderweise ausgedrueckt hat, "blauen
2
Weiten seiner Sehnsucht" entgleitet. Denrj '!. . . die Sehnsucht ist unser Bestes" (B 89)» heisst es schon in der
Prosatraeumerei Bin, naemlich die Sehnsucht nach einem wirklichen und wahrhaftigen Leben. Damit will sich der Dichter
zweifellos wieder von den Fesseln des "Hier" und f,Heute",
1

:
-----Hier sei auf folgende wichtige Stellen hingewiesen:
Bin: S. 11, 22, 23, 39, 47, 100.
S m i e r : S. 31, 46, 89, 143, 138, 166, 191, 251, 412.
Santa Cruz: S. 22, 23, 32, 40.
Nun' singen sie wieder: S. 88. 94. 95. 135.
Sraf ffeflrl553:
Don Juan: S. 45. 48.
OTiThelm, Te 11 fuer die Schule: S. 7, 34.

2

11
a. a. 0., S. 19.

"
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des "Verfestigten", des "Bildnisses" und des "Vorurteils"
losraachen, um sich dem Bereich der Ahnung zu ueberlassen,
in dem er die einzige Chance sieht, seinen Traum vom "anderen
Leben" zu verwirklichen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass
Max Frisch dem Bereich der Ahnung - in anderen Worten der
Zukunft - weitaus groessere Bedeutung beimisst als dem Be
reich der Vergangenheit. Schon im Tagebuch spricht er von
einer "Verwechslung zweier Begriffe: erleben und dabei sein"
(T1 420). Es heisst weiter:
Das weitaus meiste, was Menschen erleben, liegt
wohl im Bereich der Ahnung; schon der andere Bereich
der Erlebbarkeit, die Erinnerung ist viel kleiner.
Waere es nicht so, gaebe es ueberhaupt keine Dichter,
nur Reporter, und es gaebe vorallem auch keine Leser.
Was tut denn der Leser. indem er ein Buch aufschlaegt?
Er verlaesst sein Dabeisein, da es ihn nicht erfuellt;
er begibt sich in den Bereich seiner Ahnung: um etwas
zu erleben. (T1 ^2 0 )
Das Attribut der blauen Farbe tritt immer dann auf,
wenn etwas Sehnsuchtsvolles, Femes, Weites, dem Leben des
Alltags Entruecktes ausgedrueckt werden soil. Ganz naturgemaess ist dies meist der Fall, wenn e s i n Verbindung mit
V/asser geschieht. So z. B. als "Mr. White" seinem Verteidiger klar machen will, dass Mexiko schoener sein kann als
die Schweiz und in diesem Zusammenhang von dem sich "v 0 r b l a u e n d e n

Golf von Mexiko"^ spricht, den er als

3-----Sperrdruck im folgenden ist jeweils vom Verfasser.
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eine " R i e s e n m u s c h e l b l a . e u e "

(St Zf2) be-

zeichnet. Aber nicht nur in Verbindung von Wasser und I-Ieer
traegt die blaue Farbe aymbolhaften Charakter, eondern auch
in Anatol Stillers alias "Mr. Whites" Vorstellungen von der
Wueste Chihuahua gibt es "Mulden von Schatten, die
1 i c h

b 1 a .e u -

sind wie Tinte" (St 29), mit der er seine Traum-

vorstellungen ins' Tagebuch niederschreibt. Ja, Max.Frisch und damit wird der Bedeutungsgehalt dieser Farbe vollends
deutlich - geht sogar so weit, von den " b l a e u l i c h e n
Lichtfluten der Scheinwerfer" zu sprechen, die Julilcas "berauschende" Tanzvorstellungen begleiten (St 151)* Dabei ist
wichtig zu bemerken, dass in bezug auf Julika die Wirkung
der symbolischen Farbe weit weniger stark zu sein scheint
als fuer Stiller. Als ein Kollege sich von ihr nach einem
Besuch im Sanatorium zu Davos verabschiedete, bekraeftigt
Frisch die Bedeutung der Farbsymbolik, indem er fast woertlich wiederholt: ". . . doch in jener Minute . . . w a r ihr,
als verabschiedete sie sich von einer ganzen Welt mit den
b l a e u l i c h e n

Lichtfluten des Schelnwerfers, die

sie, Julika, gleichsam ueber der Erdenschwere zu tragen
nicht mehr vermochten . . . "

(St 155)* Si© ist denn auch

einsam und stirbt am Ende des Romans als " . . .

ein Wesen,

das in seiner Zeit von niemand erkannt worden ist, am allerwenigsten von dem, der mit seiner menschlichen Liebe um sie
gerungen hat" (St 517).
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Betrachtet man das Gesamtwerk Max Frischs, so laesst
sich der Symbolgehalt der Farbe Blau nicht nur mit raeumlich
Entferntem, sondern auch zeitlich Zukuenftigem in Verbindung
bringen. Der Aspekt des "Raeumlich-Entfernten" findet sich
dabei hauptsaechlich in den Traumbildern Peking, Hawaii,
Santorin und Mexiko verkoerpert. Peking, das ist
. . . eine Weite voll sanfter und gelassener Huegel,
voll lieblicher Baeume, voll Strassen und Sonne,
Baeche glitzerten in silbernen Schleifen, fernhin
Staedte der Menschen, Daecher, Bruecken, Buchten
voll kraeuselnder B 1 a e u e , Tuerme, Voegel
darueber, die kreisen - (B 15)
Wenn der Rittmeister in Santa Cruz ueber seinen Traumort spricht, so ruft dies folgende Assoziation in ihm hervor:
"Santa Cruz • • • Das Wort ist voll fremder Gassen und
B 1 a e u e , voll Boegen, Palmen und Agaven, Mauern, Maste,
Meer..." (SC 23). Wenig spaeter wird das Hissen der Segel,
das Takeln des Schiffes wiederum in Verbindung mit der
Blaeue gesehen, diesmal laesst sich jedoch das zeitliche
Element des Zukuenftigen deutlicher erkennens
• • . ich wette, wir haben Wind! Und morgen, wenn
du erwachst: ein Morgen wird es sein, ein Morgen voll
jauchzender Sonne, ein Morgen voll B l a e u e
und
Wind, ein Morgen ohne Kueste, schrankenlos - (SC ifO)
Hier steht die Farbe Blau ganz im Zeichen der zukunftsbewussten Lebenskraft, die sich in den Attributen "Morgen",
"Sonne", "Wind", "schrankenlose Kueste" offenbart. Ganz
anders dagegen zeigt sich der Gehalt dieser Farbe im Zusammenhang mit den Jahrszeiten, deren Bedeutung fuer Max

Frisch nicht bloss zufaelligen Charakter haben kann, denn
zu oft finden sich jahreszeitliche AnBpielungen bei ihm.
Zweifellos kommt dem Herbst dabei besondere Bedeutung zu,
er ist die eigentliche Jahreszeit Max Frischs, Mweil er den
Grundklang unsres Daseins dichtet wie keine andere Zeit”
(B1 28). Die raeumlich-zeitlichen Beziehungen lassen sich
aus folgender Schilderung ablesen:
Das ist.der Herbst.
Wer denkt nicht manchmal: so muesste man sein ganzes
Dasein erleben koennen, wie diesen Tag, als ein gro
sses, ein einziges, ein dauerndes Abschiednehmen...
wandern und nicht verweilen, wandern von Stadt zu
Stadt, von Ziel zu Ziel, von MensCh zti Mensch,
immerfort wandern und weitergehen. . . . Es ist
wie der Hauch, der jetzt ueber den Feldern und
Waeldern ist, der die brennenden Farben so traumhaft versoehnt, der alle Welt aus ihrer sturen
Schware nimmt und nur noch als ein fluechtiges
Leuchten zeigt, ein schwebendes Gluehen, hingehaucht auf einen b l a e u l i c h e n
Hintergrund, den wir nur ahnen, auf ein dunkles und
kuehles Nichts vielleicht. (B1 27-28)
Hier hat die in die Weite unbegrenzter Raeume draengende Hoffnung auf ein besseres zukuenftiges Sein einer besinnlichen Einkehr Platz gemacht; Schwermut und Vergaenglichkeitsbewusstsein werden zu den tragenden Elementen der
Darstellung. nEs ist nur, immer wieder, die Offenbarung
durch den Abschied" (B1 28). In Bin laesst sich ein aehnlicher
Ton vernehmen:
Wie liebe ich den Herbst!* Einfcs Morgens haengt er
wie Rauch vor den Baeumen, sie stehen noch sommerlich prall, aber sie stehen hinter einer Seide von
b l a e u l i c h e r
Kuehle, die alles verzaubert,
alles vergeistert. Die Luft, sie schimmert wie der
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Hauch um eine suesse Pflaume, und ein holder
Schrecken befaellt uns jedesmal, da wir es
sehen, es wiedersehen. (B 63)
Um das im Mittelpunkt stehende Bild der "Seide von
blaeulicher Kuehle" ordnen sich zwei weitere Bilder, das
des ''Rauches” und der "Pflaume", deren blauer Farbton den
Gesamteindruck auf subtile Weise unterstreicht. Das einmal
aufgegriffene Symbol der reifen Frucht ("suesse Pflaume")
wird kurz darauf weitergefuehrt und erweitert:
Sogar Garten haben wir nun, nicht viel, Blumen,
Ausblick in die Baeume der Nachbarn, in Kirschen
und Birnen, die uns nicht gehoeren* und im Herbst,
mitten in der b 1 a u e n Stille, hoert man sie
plumpsen. (B 6k)
Die Farbe Blau ist fuer Frisch also von zweifacher Bedeutung: einmal dient sie dazu, den Hauch der Vergaenglichkeit des Lebens einzufangen oder zumindest stiramungsmaessig
zu untermalen, zum andern zeigt sie sich vorallem im Zusammenhang mit Zukunftsvisionen von Traumlandschaften in
weiter Ferne. Mit dieser Sehnsucht in die Ferne ist, wie
Staeuble es ausgedrueckt hat, "ein neuer Ton in die Schweizer Literatur gekommen."^ Bisher schien sie bis hinauf zu
ihren groessten und besten Vertretern eine "Literatur des
Heimwehs"^ zu sein, in Max Frisch hat sie den "Dichter des

Staeuble, a. a. O., S. 27*
5 ;
Staeuble, ebd.
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Fernwehs”^ erhalten. Dabei richtet eich Max Frischs Sehnsucht nicht nach ". . . Bergen der Heimat, nach den trauten Huetten, nach den Alpen und Firnen, " 7 sein Blick ist
nach vorn gerichtet uebers Meer, in die Ferne, auf ein
"anderes Leben” in einer besseren Zukunft. Es ist bekannt,
dass die Dichter der Sehnsucht in die Ferne recht eigentlich unter den Romantikern zu finden sind. Wenn man sich an
die "blaue Blume der Romantik” und an die ganze Symbolik
der blauen Farbe fuer jene Literaturepoche erinnert, draengen
sich diesbezueglich immer mehr Fragen auf, festzustellen,
wieweit Max Frisch mit der Romantik in Verbindung gebracht
O
werden kann. Es soil im Rahmen dieser Arbeit nicht naeher
darauf eingegangen werden, es waere jedoch sicher ein loh-

z----Staeuble, ebd. Vgl. als Gegensatz dazu Hallers Gedicht ”Die Alpen” !
7
Staeuble. ebd.

8
Es ist dem Verfasser keine detaillierte Studie zu
diesem Thema bekannt. Am aUsfuehrlichsten hat bisher
Jiri Stromsik in seinem zuvor erwaehnten Artikel
”Das Vdrhaeltnis von Weltanschauung und Erzaehlmethode bei Max Frisch” zu diesem Fragenkomplex
Stellung genommen. Er legt dabei Wert, auf Frischs
U n t e r s c h i e d
zur literarischen Epoche der
Romantik hinzuweisen: waehrend der romantische Fragment-Begriff ein Ausdruck der "Unendlichkeit” (S. 93)
der Welt sei bzw. des ”universalen” (S. 93) Charakters der Poesie, glaube sich Frisch eher wegen der
"Unuebersichtlichkeit” (S. 9*f) der Welt zur frag
ment arischen Form gezwungen.

nendes Ziel, dieser Frage in einer geaonderten Studie naeher nachzugehen. Hier eei nur erwaehnt, daes gerade in die
ser Sehnsucht Max Friacha in die Ferne achon Kritiker wie
Q

Hans Baenziger7 und Marcel Reich-Ranicki
zur deutschen Romantik gesehen haben.

~

----------------------------

Frisch und Duerrenmatt. a. a. 0.
10
Deutsche Literatur heute, a. a. 0.

10

eine Parallele

C.

Dritter Teil:

8 . Kapitel:

ZUR THEMATIK DES RAUMES

DAS LEIDEN AM BEGRENZTEN WELTAUSSCIINITT
DES ALLTAGS

Standen in den bisherigen Untersuchungen dieser Arbeit
die Fragen nach der Zeit und ihrer von Fall zu Fall verschiedenen Erfahrensweise im Mittelpunkt des Interesses, so soil
im folgenden Teil die Aufmerksamkeit uebergelenkt werden auf
die Konzeption des Raumes.

Es soli danach gefragt werden, v;o

die Schauplaetze als Aktionsfelder der Handlung liegen und wie
sie beschaffen sind.

Da sich alles menschllche Erleben in

den Kategorien von Zeit und Raum gestaltet, ist diese Frage um
so berechtigter, denn erst im Zusammenspiel dieser beiden
Faktoren laesst sich ein tieferer Blick auf die raenschliche
Wirklichkeit werfen, ein Blick, der in der Erfahrbarmachung
der aeusserst verwickelt gewordenen Existenzlage

vorallem des

modernen Menschen von besonderem Wert sein kann.

Darueber-

hinaus ist ". . . der Raum schon deshalb wichtig, weil man
sich die Zeit, das wichtigste Element einer Erzaehlung, raeumlich - naeralich ale Strecke - v o r s t e l l t L o e v e n i c h betont
weiterhin, dass ". • . der Leser Raumvorstellungen ausbilden
fmussj, damit er sich eine Erzaehlung (als Ganzes) vergegen-

Heinz Loevenich, "Zur Bedeutung des Raumes in Erzaeh1
lungen,” Deutschunterricht 15 (1963), 9 9 .
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waertigen kann, damit er das Nacheinander zum Nebeneinander
entfaltet sieht.

Der Raum der Dichtung 1st nichts anderes

als die Welt, die von der Einbildungskraft des Dichters und
p
des Lesers geschaffen wird.”
Damit ist ein dritter Bereich
angesprochen, in dem Raum und Zeit von Bedeutung sind, naemlich der des kuenstlerischen Willens.

In jedem literarischen

Werk, das Anspruch auf kuenstlerisches Format fordert, sollte
man davon ausgehen koennen, dass sich in der Art, wie Raum und
Zeit im Werk verwandelt sind, ein bestimmter kuenstlerischer
Gestaltungswille offenbart.

Eben er soli u. a. im folgenden

naeher charakterisiert werden.

Damit sind die Richtlinien

fuer die folgenden Kapitel umrissen: Sichtbarmachung der Be
deutung des Raumes in bezug auf Schauplaetze als Aktionsfelder
der Handlung, Raumdarstellung in bezug auf die Wirklichkeitserfahrung des modernen Menschen und Raumgestaltung als Ausdruck
eines spezifischen kuenstlerischen Gestaltungswillens.
Hinsichtlich der Zeitauffassuhg wurde bisher ersichtlich,
dass sich im Gefolge der Philosophie Bergsons ein starker
Subjektivierungsprozess in der Zeiterfahrung vollzogen hatte,
von dem vorallem auch Frisch nicht unberuehrt blieb.

Aehn-

liches laesst sich, zunaechst als allgemeine Feststellung,
auch von der Darstellung des Raumes sagen.

Der vielbesagte

Verlust der Identitaet hat dazu beigetragen, dass die Unsicherheit in der Zeit eine Unsicherheit im Raum bewirkte.
2

Ebd.

Ein

fruehes Beispiel findet sich in Kafkas kleiner Geschichte Gibs
Auf. wo sich objektiv registrierte und subjektiv erfahrene
Zeit nicht mehr decken und dadurch zu einer Verlorenheit im
Raum beitragen:

"Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich,

sah ich, dass es schon viel spaeter war, als ich geglaubt
hatte, ich musste mich sehr beeilen, der Schrecken ueber diese
Entdeckung liess mich im Weg unsicher werden."^

Diese Un-

sicherheit liegt zum Teil begruendet in dem Zustand des Herausgerissen-Seins aus der kosmischen Harmonie und dem Abbruch
des metaphysischen Bezugs zum Ueberirdischen, eine Erscheinung,
die um die Jahrhundertwende auf literarischem Gebiet ihre
Anfaenge nahm.

Die Erkenntnisse der nun als feste Wissen-

schaft etablierten Psychologieforschung, vorallem die psychoanalytischen Untersuchungen Freuds, trugen das ihre dazu bei,
den Menschen aus dem Eingebettet-Sein in seine Umwelt herauszuloesen.

Damit verlor das Ich seine bisherige Sicherheit

gegenueber der Aussenwelt, die beruhigende "Guckkastenperspektive,,if ist verloren gegangen, das'". . . Ich hat seinen festen
Stand, seine festen Eigenschaften, seine Selbstsicherheit eingebuesst und damit auch die Moeglichkeit, die Dinge effektvoll
5
zu k o m p o n i e r e n . D a s s dies einen Wandel in der Raumvor-

y ---------Beschreibung eines Kampfes. a. a. 0., S. 117.

k
Loevenich, a. a. 0., S. 102.
5
Loevenich, ebd. •

1 /f l

stellung bewirkt, 1st leicht einzusehen, man erinnere sich
nur an die Rastlosigkeit dee Ingenieurs Walter Faber, der ini
Auftrag der UNESCO um die halbe Welt getrieben wird.

Das

Werk beginnt mit einem Start vom Flughafen La Guardia in New
York und endet im Krankenhaus von Athen, Griechenland.

Da-

zwischen liegen die Stationen Caracas, Guatemala, dann wieder
New York, danach Europa mit. Frankreich, Italien und der Schweiz,
dann in dem im Buch als Zweite Station markierten Teil eine
zweite Reise nach Caracas, ein Aufenthalt in Havanna und
schUSsslich der Krankenhausaufenthalt und die Krebsoperation
in Athen.

Neben diese umfassenden Raumschilderungen treten

noch praezisere Ortsangaben.

Rolf Geissler hat sie in seinem

Werk Moeg liehkeiten des modernen Romans fuer den Homo Faber
teilweise ausgearbeitet.

Dabei laesst sich in Fabers Welt-

verstaendnis die fuer ihn charakteristische Genauigkeit feststellen, die sich bis in kleinste Einzelheiten erstreckt.
Geissler stellt hierzu folgendes fest:
. . . bei der Notlandung (wirdl die allgemeine Schrecknis
der Wueste dadurch gemildert, dass Faber weiss, dass sie
die Sierra Madre Oriental (S. 26) ist, also nicht Sinnbild irgendeiner Verlorenheit ist, sondern in bestimrater Entfernung von kultiviertem Gebiet liegt. Genauere
Angaben erfolgen. . • ueber die Streckenfuehrung des
Zuges nach Palenque (Campeche - Palenque - Coatzocoalcos), der mit air-condition ausgestattet ist und 30
Stundenkilometer faehrt. und ueber den Bahnhof von
Palenque, der noch nicht einmal Gleisverdoppelung aufweist (S. 15). Der Hotelname in Palenque (Lacroix) wird
genannt (s. 52) und die Entfernung zwischen Palenque
und der Plantaige' Joachims mit ca. 70 Meilen Luftlinie
angegeben. Faber landet auch nicht einfach in New Zork,
sondern auf dem Flughafen Idlewild, und seine Wohnung
liegt im Central Park West, deren Verkehrsverbindungen
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zur City genau angegeben warden (S. 231). Auf der
Fahrt mit Sabeth werden z. B. das Hotel in Avignon
(Henri IV.) (S. 164) und die Steigung bei Daphni
(S. 183) genannt. In Athen wohnt er im Hotel Estia
Emborron (S. 281).®
"Diese Genauigkeit," so schliesst Geissler wenig spaeter
obige Angaben ab, "ist symptomatisch fuer das vordergruendig-

7

berechnende und mathematisierte Weltverstaendnia Fabers.,,f

Hier bietet sich also ein Beispiel dafuer, dass die Art der
Raumerfassung und ihre Darstellung das seelische Innenleben
des Helden nach aussen projeziert und somit zum Verstaendnis
seines Wesens und seiner Weltauffassung beltraegt, die denn
auch dem unaufhaltsamen - well unberechenbaren - Untergang
(Tod) entgegentreibt.
Es wurde von dem Ich-Zerfall, der in dem Verlust der
Harmonie und Identitaet von Raum und Zeit begruendet liegt,
ausgegangen.

Hugo von Hofmannsthal hat diesen Verlust beson-

ders schmerzlich verspuert.

Im Brief des Lord Chandos 1st ihm

”. • • voellig die Faehigkeit abhanden gekommen, ueber irgend
Q
etwas zusammenhaengend zu denken Oder zu sprechen. " 0 So wie
dem jungen Grafen die Worte im Munde zerfallen "wie modrlge
Pilze,’1^ so zerfaellt ihm auch die Welt ". . . i n Teile, die
6
a. a. 0 . , S . 203-204. Gelsalers Seitenangaben beziehen
sich auf die Suhrkamp-Ausgabe aus dem Jahre 1961.

8

Ebd.

Qesammelte •Werke. Prosa II,*hrsg; von Herbert Steiner
(Wankfurt, ¥ain j Fischer Verlag, 1959) i S. 11.

9
•
Hofmannsthal, a. a. 0 ., S. 12.
■

<

1 «

Teile wieder in Teile und nichte mehr liess sich mit einom
Begriff umspannen. " 10

Hier loest sich die beruhigende Grenze

zwischen Aussen- und Innenraum auf, der Mensch steht verloren
im Raum.

Auch fuer Frisch gilt dieser Verlust des Glaubens

an eine uebersichtliche Welt, in der ein zusammenhaengendes
Welt- und Menschenbild erfahrbar ist.
schreibt er:

Schon im Tagebuch

-

Wir haben eine Quantenlehre; die ich nicht verstehe,
und keiner ist aufzutreiben, der alles zusammen versteht, keiner, der unsere ganze Welt in seinem Kopf
truege; man kann sich fragen, ob es ueberhaupt eine
Welt ist. Was ist eine Welt? Wo immer ich frage, es
fallen die Waende ringsum, die vertrauten und fiicheren,
sie fallen einfach aus unserem Weltbild heraus.
(T1 121)
Frisch gehoert also auch zu den Schriftstellern, denen
die Sicherheit in dieser Welt abhanden gekommen ist; deshalb
versucht er ein neues Wertsystem mit neuen Bezugspunkten herzustellen.

Dies findet er - aehnlich wie Duerrenmatt - in

einer Welt, die Modellcharakter haben soil, d. h. durch Darstellung mehr oder weniger zufaellig ausgewaehlter Beispiele
gewisser

m o e g l i c h e r

heiten und Verhaltensweisen.

(nicht notwendiger) BegebenEng verbunden mit dem Schaffen

einer Welt, die Modellcharakter^ annimmt, ist ein zweiter
Faktor, der in besonderera Masse fuer Frisch Geltung hat: es >
ist die "Aufspaltung der dramatischen Wirklichkeit in verscliie»dene Realitaets- und Bewusstseinsebenen, die gleichberechtigt
T O -----------

Hofmannsthal, a. a. 0., S. 13.
Vgl. Frischs Anmerkungen zu Andorra in: Stueckft t t
a. a. o., So 3k7»
— — . — *

Ikk

nebeneinander ins Raeumliche projeziert werden."

12

Dadurch

entsteht eine Raumkonzeption, die eine "innerseelische Wirklichkeit"1^ schafft und "der Logik dee Traumes verpflichtete
Bilder"1/f entstehen laeest.
fassung Frischs, denn

Dies entspricht ganz der Auf. Spielplatz ist imrner die menoch-

liche Seele" (T1 26^), d. h. der theatralische Ort seiner
Stuecke (dasselbe gilt auch fuer weite Strecken seiner Romano)
ist nicht in der realen Welt, sondern der geistig-seelischen
zu suchen.

Wie offenbart sich nun diese spezifische Raum-

konzeption im Werk als konkretem Beispiel?
Betrachtet man Frischs Schaffen als Gesamtwerk, so laesst
sich zweifellos ein Grundthema feststellen, das in seinen
verschiedenen Variationen immer wieder auftaucht: das Leiden
am begrenzten Weltausschnitt des Alltags.

Monika Wintsch-

Spiess nennt es "die schmerzhaft erfahrene Umgrenztheit des
1s

Hier und Jetzt," ^

Hans Baenziger spricht von Frisch als "ein
l(
Hamlet, der jeden Staat als Gefaengnls"
empfindet, und bei

Martin Esslin heisst es schliesslich "everything revolves
round the conflict between the respectable and narrow circle

Joachim Hintze, Das Raump_rob.lem im raodernen deutschen
Drama und TheateFT M a r b u r g : N. GT^Elwert Verlag. lqhQl f
Sm 199«
13
• ' '
Hintze, ebd.

Ik
Hintze, ebd.
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*

• • • •

a. a. O., S. 19*
16
•
•
Hans Baenziger, Frisch und Duerrenmatt (Bern: Francke
Verlag, 1967), S7~W.
—
— —

Ik5

of everyday lives, and the mysterious pull of distant and
17

exotic lands." '

Der gemeinsame Grundton ist das Leiden an

der Enge des alltaeglichen Daseins, dem "die Weite alles
Moeglichen" (SC Jf8 ) entgegengesetzt wird.
Schon in seinem ersten Buehnenwerk Santa Cruz hat Frisch
dieses Thema zu einem gewichtigen Motivstrang ausgearbeitet
und somit zu einem tragenden Handlungs- und Strukturelement
gemacht.

Es ist darueberhinaus eine besondere Eigenart Frischs,

dass er dabei stets durch Gegenueberstellung von kontrastiven
Aussagen die Handlung vorwaertstreibt.

Der Heimat steht die

Ferne gegenueber, Zuerich wird Peking gegenuebergestellt, dem
Buero- und Berufsleben entspricht das Vagabundentum, "die Ehe
{als] ein Sarg fuer die Liebe" (SC 56) wird durch den Gegenpol
der Weite des Meeres, die dem nicht an eine Familie gebundenen
Junggesellen offensteht, als besonders schmerzlich empfunden.
Die Frage nach der Moeglichkeit der Ehe ist von Frisch be
sonders stark in diesem fruehen Stueck aufgeworfen worden;
nachdem man seine spaeteren Dramen (vorallem den Don Juan)
und Romane kennengelernt hat, ist die Antwort nicht mehr verwunderlich: glatte Ablehnung jeglicher Form der Ehe, da sie
zur Erstarrung der Liebe fuehrt und daher als Haft empfunden
wird.

Pelegrin spricht dies - eigentlich die geheimsten

Gefuehle des Rittmeisters ausdrueckend - sehr deutlich aus:
—

r r ----------

Martin Esslin, "Max Frisch;" in: Alex Natan, Hrsg.,
German Men of Letters. Vol. Ill (London: Oswald Wolff
Publishers Limited, 1§64), S. 312.
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Elvira!
Ich sehe es vor Augen, wie wir an einem festen
und sicheren Orte sitzen: ich Werde Kohlen schaufeln,
damit wir leben koennen Oder tfioinen, dass wir leben,
oder ich handle mit Lebertran.■. . . Ich werde nicht
rasten und ruhen, Tag fuer Tag, Woche um Woche, Jahr
um Jahr, damit wir leben koennen, in Sicherheit leben
koennen. Wozu wir leben? Wozu - der Lebertran will es,
die Pflicht, die Sicherheit fuer Weib und Kind, fuer
Zofe, Diener, Koechin, Knecht, der liebe Gott, das
Vaterland . . .
(Mit ganzem Ernst:) Elvira, ich kann es nicht. . . . Elvira, ich kann nicht heiraten.
Ich kann das
nicht.
(SC 56-57)
Zur weiteren Intensivierung dieses Gefuehls der Beengung
und Gefangenschaft, hier am Beispiel der Ehe dargestellt,
benutzt Frisch verschiedene Symbole, die dazu beitragen, das
Grundthema zu verdichten.

So taucht in Santa Cruz gleich zu

Beginn das Motiv des Schnees auf, das im Zusaramenhang mit
”Begraebnis”, ”Leiche” und "Grab11 (SC 9) symbolisch auf das
hinweist, was es recht eigentlich selbst verkoerpert: absolute
Eingeschlossenheit, Erstarrung alien Lebens, Tod.
Sieben Tage und sieben Naechte schon schnelt es. Das
ist noch niemals vorgekommen. Es schneit eine Stille
ringsum, die immer hoeher und hoeher wird. Es schneit
auf den Wald, auf die Wege. auf jeden Stein und jeden
Zweig und jeden Pfosten schneit es; Stille, nichts als
Stille und Schnee; sieben Tage schon und sieben Naechte.
Wo man hinschaut, schneit es. Sogar auf die Eiszapfen
schneit es. Und es schneit auf den Bach, und alles
verstummt, . . (SC 21)
Manfred Jurgensen weist in seinera Artikel ”Leitraotivischer Sprachsymbolismus in den Dramen Max Frischs” ausserdem
darauf hin, dass bezeichnenderweise auch der "Brunnenim Hof”
(SC 21), ”die Quelle fruchtbaren Lebens, eingeschneit s e i . " ^
T8
in: Ueber Max Frisch, a.a. 0., S. 2 7 9 .

I

Dies wird zweimal erwaehnt (SC 21 und 27).

Frisch stellt

damit ". . . dem Ersticken gesunden und natuerlichen Lebens
. . . das Einschneien durch endlose Wiederholungen taeglicher

ig

Banalitaeten zur Seite." y

Der Sciinee als Symbol des Eingeschlossen-Seins in der
sinnentleerten Routine des Alltages tritt auch im Stueck Graf
Oederland hervor.

Schon im zweiten Auftritt spricht der unter

dem mechanischen Dasein des Lebens "eingeschneite" Moerder
seine eigene Sprache:
Moerder Schnee . . .
Doktor Hahn Was sagen Sie?
Moerder Ich sage: Schnee . . . (GOE)
Und wenig spaeter leitet das Symbols des Schne§3 direkt
in die Gefaengniszelle als Ort der Gefangenschaft par excel
lence ueber:
Moerder

Wie das schneit'. . .
. . . Sie koennen sich nicht vorstellen, Doktor,
wie vertraut mir dieser Anblick ist: Immer diese
sieben Staebe, dahinter die Welt, so war es auch
hinter dem Schalter, als ich noch arbeitete, als
ich noch frei war . . . (GOE 317)

T 9 ------------

Jurgensen, ebd. Obwohl in vorliegender Arbeit hauptsaechlich in thematischer Arbeiteweise vorgegangen wird,
sollte es nicht versaeumt werden, an dieser Stelle auf die
Moeglichkeit einer formal-strukturalen Werk- und Sprachanalyse hinzuweisen. Manfred Jurgensen hat in oben zitier
tem Artikel auf das Vorhanden-Sein solch strukturaler
Formelemente hingewiesen. Neben dem erwaehnten Element
des "Schnees" weist er auch auf die Funktion der in leitmotivischer Anordnung vorkommenden Sprachsymbole "Nacht"
und "Meer11 hin. Er spricht von Frischs Theater als einer
" . . . Dialektik zwischen Sein und Nichtsein, Zeit und
Zeitlosigkeit, Leben und Tod. In dem Konflikt seiner
Symbole Tag und Nacht, Licht Und Finsternis findet sie
poetischen Ausdruck" (S. 277).

I
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Als dann im dritten Auftritt der Staatsanwalt Martin,
der sich mit dem frueheren Kassierer und jetzigen Moerder
identifiziert, seinen eigenen Ausbruch aus der Routine des
Alltags vollzogen hat, taucht auch in seinen Worten dasselbe
Motiv auf:
. . . Ich habe einen Beruf, aber ploetzlich stehe ich im
Wald, meine Ledermappe unterm Arm, und es ist eine Gegend,
die ich noch nie erblickt habe. U n d
p - l o e t z l i c h
h a b e
i c h
Z e i t .
Da, hinter iriir, ploetzlich
ist es weg, ein Wald voll Schnee, weiter nichts, Schnee,
der alle Spuren loescht, Staemme ringsutn, nichts als
Foehren, rot, Staemme. Und dazu die hallenden Schlaege
einer Axt. . . (GOE 324)
Damit ist ein zweltes und vielleicht das wichtigste
Symbol in diesem Stueck angeschlagen, unter dessen Zeichen
sich der Ausbruch aus der begrenzten Welt des Alltags vollzieht:
der Axt.

Ihr erstes Erscheinen findet sich - auf ganz unschein-

bare Art in Form eines Kinderverses eingekleidet - in dem von
Inge (der frueheren Hilde und spaeteren Coco) gesungenen Lied:
. . . Da steht er im Zimmer
ploetzlich
der Graf von Oederland.
Da steht er
und hat eine Axt in der Hand. (GOE 318)
In stufenartiger Weise wird das Auftauchen dieses Symbols
des Ausbruchs dann forgefuehrt, indem zunaechst der alte
Koehler von der Arbeit heimkehrend in die Huette tritt, "eine
Axt in der Hand" (GOE 319), danach fordert er den fuer ihn
freraden Staatsanwalt muerrisch zur Arbeit im Wald auf:

"Und

da waer die Axt, wenn der Herr floch Lust daran haben, Arbeit
gibt's genug" (GOE 325), bis dann schliesslich der Ausbruchsversuch in blutiger Mordtat kulminiert:

"Das ist nicht zum

Iks
Lachen, drei Gendarmen erschlagen, . . . einfach mit einer
Axt erschlagen, das ist Tatsache, man hat Bilder gesehen,
und jetzt sind es vielleicht an die hundert -"

(GOE 3kk) •

Am Schluss ist die Axt zu einem allgemein gefuerchteten Erkennungszeichen fuer all diejenigen geworden, die den Mut zum
Ausbruch aufgebracht haben, und es genuegt, den Rockkragen
aufzustuelpen, um sich als ein im Zeichen der Axt Verbuendeter
auszuzeichnen.
Es darf jedoch bei alledem nicht vergessen werden, dass
auch dieser Ausbruchsversuch, der sich gegen Ende hin zu
einem dramatischen Kampf um totalitaere Machtuebernahme ausweitet, wieder einmal - wie so oft bei Frisch - in Misserfolg
und Resignation endet.

Klaus Matthias weist in diesem Zu-

sammenhang auf die Koehler-Szene (5» Auftritt) hin, die schon
erwiesen hatte, "dass die Utopie der Freiheit sich nur in
besinnungsloser, gegen die eigenen Gueter gerichteter Zuegel20
losigkeit verwirklicht hatte."
So wird denn auch am Ende
des Stueckes die Anfangssituation wieder hergestellt.

Der

Staatsanwalt, der damals um zwei Uhr nachts ruhelos in seinem
Buero stand, "Blick gegen die Wand, die aus lauter Ordnern
besteht" (G0E.'303)> steht erneut in seinem ihn beengenden
Arbeitszimmer, dlesmal ist es zwei Stunden spaeter, also vier
Uhr.

Der Versuch der Machtuebernahme endet in der Absurditaet
2 0 -----------

"Die Dramen von Max Frisch. Struktureb und Auseagen,"
Literatur in Wissenschaft und Unterricht 3 (1970), l4^f.
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des Zufalls, dass ihm, dem neuen Machthaber, seine eigene Villa
als Quartier angeboten wird.

Damit ist er wiederum Gefangener

*in der selben Umwelt, die er so verzweifelt zu verlassen ver.suchte.

Wie ein Bumerang faellt das Ergebnis seiner Tat auf

ihn selbst zurueck, denn, so muss der Staatsanwalt sich am
Ende belehren lassen:

"Wer, um frei zu sein, die Macht stuerzt,

uebernimmt das Gegenteil der Freiheit, die Macht, und ich verstehe Ihren persoenlichen Schreck vollauf"

(GOE 390).

In Graf Oederland wird damit die These des "Heutigen" in
der Chinesischen Mauer bestaetigt: ’'Auch die Revolution, dio
da vor euren Toren steht, ist vieux jeu

(CM 181).

Obwohl

der Staatsanwalt verzweifelt versucht, sich das nun einmal
Geschehene als wahnsinnigen Traum einzureden - "Ich habe ge~
traeumt eine unsinnige Welt" (GOE 387) - so haeufen sich doch
die Anzeichen dafuer, dass es Realitaet geworden ist:
kommen diese Stiefel an meine Fuesse?
Wieso diese Stiefel!
bin wach!"

(GOE 387)

Ich bin wach.

"Wie

Das ist nicht wahr.
Was will man von mir?

Ich

Ein weiterer Beweis auch dafuer, dass

bei Frisch der Buehnenraum immer wieder zum Seelenraurn erweitert wird; Realitaet und Imagination stehen in wechselseitig
bedingendem Verhaeltnis zueinander, ganz im Sinne von Frischs
These: "Spielplatz ist immer die manschliche Seele" ('i'l 26^.).
Betrachtet man die Schauplaetze der anderen Dramen Frischs,
so spielt sich auch dort das Geschehene immer wieder an einem
Ort der Enge ab, der jegliche Entfaltung der Seele Oder Ent-

wicklung der Sehneucht im Keim ersticken laesst.

Der theatra-

lische Ort ist dabei in den meisten Faellen das Gefaengnis.
Waehrend in Santa Cruz das Schloss des Rittmeisters und Elviras
zum Gefaengnis ihrer in der Routine des Alltags "eingeschneiteri"
Liebe geworden ist, deutet sich in Frischs naechstem Stueck
der begrenzte Lebensraum schon selbst im Titel an: Die Chinesische Mauer.

Urspruenglich dazu gedacht, die Zeit aufzu-

halten und jeglichen Einfluss von aussen abzuwehren, wird es
jedoch bald ersichtlich, dass das Bild der Mauer symbolhafte
Bedeutung annimmt fuer die Begrenzung des Lebens- und Seelenraums ganz allgemein.

Gemaess den Buehnenanweisungen des Vor-

spiels ist 11. . . die Chinesische Mauer in sachlicher Weise
abgebildet" (CM 151), d. h. sie umfasst nicht nur den Buehnenraum, "sondern wird dem Publikum als eine ewige Bedrohung fuer
21
die Gesellschaft vor Augen gefuehrt."
Dass der Buehnenraum
dabei erweitert wird zum "Seelenraum",

22

wird am Ende des

Vorspiels weiterhin praezisiert:
Ort der Handlung: diese Buehhe.
(Oder man koennte auch
sagen: unser Bewusstsein. • • . Zeit der Handlung: heute
abend.
(Also in einem Zeitalter, wo der Bau von Chinesischen Mauern, versteht sich, eine Farce ist.).
(CM 156)
Der Versuch des Ausbruchs aus der Begrenzung ist damit
2T-------------

Weise, a. a. 0., S. 115.

22

Loevenich, a. a, 0., S. 100; er unterscheidet dabei
zwischen "Szenenraum" und "Seelenraum (Sehnsuchtsoder Erinnerungsraum)."

ebenso wie das Problem der Frelheit ueberhaupt hinter der
Chinesischen Hauer zur "Farce” geworden, so wie es bereits
im Untertitel des Stueckes angekuendigt wird.

Die einzige

Moeglichkeit, die Schranken der Begrenzung zu ueberspringen,
bietet sich letzlich in der Heranziehung der "menschlichen
Seele als Spielplatz der Handlung" (T1 26/+).

Indem der junge

Don Juan die laengst vergessenen Zeiten herbeisehnt, da es noch
"das Unbekamrte, das Abenteuer" (CM 205) gab, muss er sich
von Columbus eines besseren belehren lassen:
Columbus
Don Juan
Columbus

Noch ist Indien, das ich meinte, nicht entdeckt.
Indien? . . .
Auch Euch, mein junger Mann, verbleiben
noch immer die Kontinente der eigenen
Seele, das Abenteuer der Wahrhaftigkeit.
Nie sah ich andere Raeume der Hoffnung. (CM 205)

Das menschliche Bewusstsein herangezogen zur Erweiterung
des Buehnenraums, ein beliebtes Mittel Max Frischs, hat sich
wiederum in effektvoller Weise als Hilfe angeboten, das physische Gefuehl der Beengung zu ueberwinden; dies vollzieht
sich dann meist im Medium des Traumes.
Auch das Stueck Als der Krieg zu Ende war spielt sich
groesstenteils in einer "Waschkueche im Keller" (A 2/+9) ab,

was sich im Verlaufe der Handlung als inneres Gefaengnis fuer
Horst und Agnes erweist.

Der Frisch1schen Tradition folgend,

gelingt es jedoch der wesentlich positiver gezeichneten
Frauengestalt, hier Agnes, diesen Ort des Gefangen-Seins zu
ueberwinden, und zwar indem sie liebt; Horst dagegen bleibt
ein Gefangener seiner Selbst.

Indem er in seinem von Miss-
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trauen und Vorurteil (Bildnis!) gelenkten Denken stecken
bleibt, kann er den Schritt zur Befreiung aus dem "Gefaengnis"
nicht vollziehen; er zerstoert damit eine echte Liebesbegegnung zv/ischen Agnes und dem russischen Oberst Stepan, eine
Begegnung, die fuer einen Moment ueber Rassen- und Voelkerschranken hinwegzugehen sich anschickte.

Frischs Auffassung

des "Du sollst dir kein Bildnis machen" (T1 31) bat damit
auf beste Weise den Schluss des Stueckes in zweifacher Hinsicht bekraeftigt, denn das Bildnis " . . .

ist eine Ver-

suendigung, die v/ir, so wie sie an uns begangen wird, fast
ohne Unterlass wieder begehen - Ausgenommen wenn wir lieben"
(T1 37).

Waehrend Agnes die Entfremdung aus Liebe ueber-

windet, verharrt Horst in bildnishaftem Denken und damit in
der Fixierung.
Das Leiden am begrenzten Weltausschnitt des Alltags und
der Mangel an raeumlicher sowle seelisch-geistiger Freiheit
wird, wie die Beispiele gezeigt h a b e n , ^ meist durch das Bild
des Gefaengnisses besonders deutlich zum Ausdruck gebracht.
Das zeigt sich auch in Frischs Prosa, vorallera seinem Hauptwerk Stiller.

Gleich der erste Satz kennzeichnet den Ort der

Handlung als ein " . . .
sein wird" (St 9).

Gefaengnis, das noch zu beschreiben

Tatsaechlich entwickeln sich die dann

folgenden Erzaehlstraenge - in sieben Hefte und ein "Nachwort
23

■
Zu Frischs vielleicht wichtigstem Buehnenstueck Andorra
vgl. das diesem Werk gesondert gewidmete Kapitel zerin:
"Andorra als Modell fuer das Leben auf engern Raum."

15'i

des Staatsanwalts" untergeteilt *• hauptsaechlich aus der
Perspelctive des Gefaengnisses heraus.

Marcel Reich-Ranicki

spricht in diesem Zusammenhang von Frischs Figuren, insbesondere von Anatol Stiller, als dem Menschen ". . . i n der
Untersuchungshaft - das ist die Grundsituation des Romans,
die sinnbildliche ebenso wie die r e a l e . E i n i g e aus der
Fuelle ausgev/aehlte Beispiele moegen im folgenden auf exemplarische Art und Weise dazu beitragen, diese "Grundsituation"
zu erhellen.
Abgesehen davon, dass sich fast der gesamte Erste Toil
des Romans Stiller in dem symboliseh bedeutsamen Ort des
Gefaengnisses zutraegt, finden sich auch anderweitig im Roman
bedeutsame Stellen, die zum weiteren Verstaendnis der aeusserlich und noch mehr innerlich eingekerkerten Hauptfigur bei
tragen.

An erster Stelle muss dabei die dem Gefaengniswaerter

Knobel erzaehlte Hoehlengeschichte aus Texas genannt werden
(St 185-202).

Stiller hatte bei seinen Ausfluegen in die

texanische Wueste eine gefaehrliche Grotte entdeckt, in die
er mit einem Freund einstieg.

Ploetzlich stand er ". ... vor

einem Schlund, vor einer Spalte im Fels, die ungefaehr wie das
Maul eines Hais aussah, aber sie war riesertgross und schwarz
wie die Nacht" (St 185).
. . * ich werde nie vergessen, wie ich die ersten
paar Schritte, nur um die Neugierde zu stillen, in

Deutsche Literatur in West und Oat, a. a. 0., S. 62.

den schattigen Schlund stieg, vorsichtig. indem ich
mich an den letzten Stauden hielt, um mit gestrektem
Kopf in die klaffende Tiefe zu epaehen, blind vor
Finsternis. Niemand befahl mir, in diese Grottezu
steigen; trotzdem war ich sehr beklommen, und meine
Entdeckung lieso mich nicht mehr los. (St 185)
Dieser Einstieg in die "drohende Finsternis11 der Hoehle
(S. 189) gestaltet sich zum symbolischen Abstieg in die tiefsten Regionen der Beengung seines eigenen Herzens, in dem er
bisher Gefangener seiner Selbst war.

Die aeusseren Licht-

verhaeltnisse spiegeln dabei die innere Unsicherheit und Unkenntnis seines Ichs wider: "Ich schaute nach der Pforte empor,
nach dem Licht des Tages, doch unterdessen war es Hacht ge
worden auch ueber der Erde; . . • jeder Schritt, schien mir,
bedeutete Sturz in den Tod" (St 188).

V/enig spaeter trifft

er mit seinem Freund auf das Skelett eines frueheren Hoehlengaengers, der offenbar den Ausgang nicht mehr gefunden hatte.
Stiller hatte bei de.BSen Anblick ". . . das Gefuehl, in einer
Falle zu sein und wie dieser Vorgaenger nie wieder herauszukommen" (St I9O-191).

Diese Geschichte gipfelt schliesslich

in einem mit letzter Erbitterung gefuehrten Kampf eines Jim
White gegen seinen Freund Jim:

"Kampf mit den Faeusten; das

moerderische Rihgen der beiden Freunde war da, fuerchterlich,
aber kurz, denn wer zuerst ins Rutschen kam, war erledigt, in
Klueften der Finsternis versenkt, zerschmettert, versturamt"
(St 201-202).

Ueber die Tatsache, wer die Hoehle als Sieger

verlaesst, wird weder der Leser noch der Gefaengniswaerter
Knobel im Unklaren gelassen:

"Sein Name ist bekannt, sogar

mit metallenen Lettern auf einen Denkstein geschrieben: Jim

White" (St 202), ja, der Name wird noch genauer angegeben:
"James Larkin (Jim) White" (St 202).

Das ist also genau die

Person, unter deren Namen der zurueckgekehrte Stiller den
Wiedereintritt in die Schweiz versucht.

Damit ist der Sinn-

gehalt dieser Geschichte lclar geworden: der Kampf um die Annahme des eigenen Ichs, der Durchbruch zur wahren Identitaet,
spielt sich auf engetem Raum, in dunkelster Finsternis und
absolutester Isolation a b . ^

Erst im Licht dieser Erkenntnis

ist der wahre Sinngehalt der Andeutungen zu Stillers Selbstmordversuch am Ende der "Aufzeichnungen im Gefaengnis" (St 448)
in seiner vollen Bedeutung zu erfassen, denn Stiller gibt
Knobel gegenueber unmissverstaendlich zu:.

"...

was ich

selber erlebt habe, sehen Sie, das war genau das gleiche genau" (St 202).

Die Bedeutung dieser Geschichte und ihre

Auslegung im obigen Sinne traegt darueberhinaus wesentlich dazu bei, das Ende Stillers als das eines1 n i c h t

absolut

Gescheiterten zu rechtfertigen, ein Faktor, der von den meisten
Kritikern leider nicht in gebuehrendem Masse beachtet wird.
:------------

Vgl. hierzu das von Frisch gewaehlte Vorwort zum Stiller
aus Kierkegaards Entweder - Oder:
"Sieh darum ist es so
schwer. sich selbst zu waehlen/ well in dieser Wahl die
absolute Isolation mit der tiefsten Kontinuitaet identisch ist."
26
Zu diesem besonderen Aspekt sei vorallem Hans Meyer
widersprochen, der den Bildhauer Anatol Stiller als einen
gescheiterten "Homo ludehs" bezeichnet, "der daran scheitert, dass er nichts anderes z u s e i n vermag," in: Zur
deutschen Literatnr der Zeit. a. a. 0., S. 203.
---
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Gerd Hillen ist einer der wenigen Kritiker, der Stillers
Leben als Toepfer zu Glion im richtigen Licht erkannt hat,
denn er deutet auf die Tatsache hin, dass die Leistung des
Durchbruchs Stillers ” . . .

zur Wahrheit sich selbst gegen-

ueber, zu gering geschaetzt wird."2^

"Denn daran laesst auch

die Glion-Episode keinen Zweifel, dass Stiller zu sich selbst
gefunden hat, und zwar im Sinne eines Bekenntnisses zu seinen
Schv/aechen."2®

In diesera Zusammenhang muss auch auf die Para-

llele in Kellers Gruenem Heinrich hingev/iesen werden.

Auch

dort ist der Plan der I-Iauptfigur, ein grosser Maler zu v/erderi,
zunaechst zum Scheitern verurteilt.

Herbert Seidler deutet in

seinem Artikel "Beobachtungen zur Raumgestaltung in Kellers
Roman 'Der Gruene Heinrich1" jedoch wirkungsvoll darauf hin,
dass

. . i n der aergsten, auch raeumlichen Enge der Wert

29
einfacher und im kleinen tuechtiger Arbeit erlebt werden kann. 7
Seidler nimmt dabei Bezug auf die Szene, als Heinrich im
"dunklen Suchen" nach einem Ausweg aus Verschuldung und Hunger
in die "dunkle Gasse" und schliesslich in die Bude des Troedlers im "dunklen Loch" dahinter geraet, um dort schliesslich
Fahnenstangen anzustreichen.

"Hier aber," so sagt Seidler,

"vollzieht sich die Rettung. . • • Auch im engsten Raum, in
27------------

"Reisemotive in den Romanen von Max Frisch." Wirkendos
Wort 19 (1969), 129.
--------28---Hillen, ebd.

29
Acta Germanica 3 (1968), 205.

der. scheinbaren Ausweglosigkeit, wirken staerkende und weiter

weisende Kraefte. " 30

Ruft man sich Max Frischs Begeisterung
■51

fuer Kellers Roman in Erinnerung,

so hat man zumindest fuer

den Roman Stiller einen neuen Gesichtspunkt der Interpretation
gewonnen.
Ein weiteres Beispiel, das Max Frischs Leiden an der ihn
umgebenden raeumlichen Enge des Alltags bezeugt, findet man in
den einleitenden Passagen zu den Roman Mein Marne sei Gantenbein
Das Morgengrauen vor dem offenen Fenster kurz nach
sechs Uhr erschien wie eine Felswand, grau und risslos, Granit: - aus diesem Granit stoesst wie ein Schrei,
jedoch lautlos, ploetzlich ein Pferdekopf mit weitaufgerissenen Augen, Schaum. im Gebiss, aufwiehernd, aber
lautlos, ein Lebewesen, es hat aus dem Granit herauszuspringen versucht, was im ersten Anlauf nicht gelungen ist und nie, ich seh’s, nie gelingen wird, nur
der Kopf mit fliegender Maehne ist aus dem Granit lieraus, wild, ein Kopf voll Todesangst, der Leib bleibt
drin, hoffnungslos, die weissen Augen, irr, blicken mich
an, Gnade suchend - (G 12)
Hier hat sich Max Frischs Leiden an der Enge zu einem
surrealistischen Bild verfreradet.

V/as hier verdeutlicht wer-

den soil, ist wiederum ein Ausbruchsversuch, der allerdings
"nie gelingen wird" (G 12), ganz der einmal begonnen Thematik
des Bin folgend, wo ICilian das angestrebte Peking nie erreichen konnte.

So wie der Leib des Pferdes in der Felswand -

3 0------------

Ebd.
31

.

Vgl. Frisch T1 278: "In jener Zeit las ich den Gruenen
Heinrich; das Buch, das mich seitenweise bestuerzte wie
eine Hellseherei, war natuerlich der beste Vater, den
man nur haben kann."
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"grau und risslos,

[wie] Granit” - ateckenbleibt und nur

"der Kopf mit fliegender Maehne" herausragt, so gelingt es
auch den Helden Frischs nicht, sich aus den als Kerker empfundenen Beschraenkungen des Lebens zu befreien; sie bleiben stecken im maskenhaften Dasein ihrer unerfuellten Sehnsucht.
Zum Abschluss dieses Kapitels seien einige Beispiele
ausgewaehlt, die als thematische Grundakkorde in alien Werken Frischs zu finden sind: Das Leiden an der Schweiz als
Ort rpeumlicher und geistiger Beschraenkung. Man braucht sich
diesbezueglich nur Frischs Auftreten als Redner in der Oeffentlichkeit anzusehen, um festzustellen, dass er sich einem
scharfen und beharrlichen Kampf gegen jegliches Philistertum verschrieben hat. Dabei gilt sein Zorn naturgemaess der
Schweiz, aber auch Amerika und vorallem Westdeutschland
werden oft mit spitzer Feder angegriffen, wobei sich letzteres Land in Frischs Augen zu leichtfertig hinter dem Schutzschild "Kultur als Alibi"-^2 versteckt. Die am ersten August
1957 gehaltene Festrede zum Nationalfeiertag der Eigenossenschaft beginnt Frisch wie folgt:
3 2 ----------

Vgl. Max Frisdh. Oeffentlichkeit als Partner, a. a.

0., s. 15-24.

------------------------

ir,o

Liebe Eidgenossinnen und liebe Eidgenossen. Wir
sind heute abend zusammengekorainen, um Uns darueber zu freuen, dass wir Schweizer sind. Was heisst
das: Ein Schweizer sein? Wenn Sie nochmals hoeren
moechten, wie mutig der Wilhelm Tell antwortete,
als ihm der Landvogt ueber den Weg kam, wie nobel
Winkelried sich opferte fuer seine Landsleute,
wenn Sie alle die sehr schoenen Heldengeschichten
nochmals hoeren moechten, sind Sie an die falsche
Augustfeier geraten. (OE 7)
Auf den ersten Anblick scheint sich wiederum einmal
mehr zu bestaetigen, das auch Max Frisch als Schweizer so wie seine literarischen Vorfahren und Landesvaeter Meyer,
Keller und Zollinger - von dem 11. . • Bild der Schweiz als
des Ortes, von dem Frisch herkommt,

nicht losgeloest

werden kann. Obwohl der "Begriff der Kultur innerhalb der
Schweiz . . . aufs betraechtlichste von Zeit und Baum und
Geschichte gepraegt i s t , " ^ zeigt sich bei Frisch jedoch
bald, wo sein wesentlicher

Unterschied zu seinen Vorfahren

liegt: waehrend sich bei Keller z. B. der Mensch noch in ei
ner "voelligen Harmonie von Mensch und Landschaft1'-^ befand

33
Karl Schmid, '"Andorra1 und die Entscheidung," in:
Ueber Max Frisch, a. a. 0.. S. 147.
Schmid, a. a. 0., S. 157•
35
Seidler, a. a. 0., S. 192. Vgl. hierzu auch Frischs unlaengst veroeffentlichte Satire Wilhelm Tell fuer die
Schule (Frankfurt, Main: Suhrkamp-Veriag, 1971). Mit fei
ner Yeder wird darin ein "nationaler Mythos demontiert,"
heisst es im Vorwort zur Ausgabe. Hier nur eine kurze
Kostprobe, um zu zelgen, wie Frischs Konrad von Tillendorf alias Kessler die Ueberfahrt ueber den See nach
Uri erlebt: "Je enger die Taeler, desto kraenkbarer
sind die Leute, das spuerte der dlckliche Bitter schon
und lobte nochmals einen bluehendenKirschbaum; . . .
beide Haende an die Bank geklammer.t, obechon der schwere
Nauen kaum schaukelte. saas er und blickte beklommen in
das Tal von Uri, das ihm als das Ende der Welt erschien"
(S. 7-8).
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und nur darin gluecklich werden konnte, hat sich diese bei
Frisch aufgeloest und einem ehrlichen Ringen mit dem Vaterland und sich selbst Platz gemacht. Diese Auseinandersetzung
ist insbesondere spuerbar in seinen Tagebuechern; sie erscheint als Problem im Stiller und im Homo Faber und als
Modell in Andorra.
Besonders scharf wird dieser Auseinandersetzungsprozess
im Stiller gefuehrt. Vorallem zwischen Stiller und seinem
Verteidiger Dr. Bohnenblust koramt es immer wieder zu aufschlussreichen Wortgefechten, die geistige Ohnmacht der
Schweiz betreffend:
Gegenueber der Tatsache, dass die Schweiz nicht nur
ein kleines Land ist, sondern durch den Lauf der
Welt immer noch kleiner Wird, hat mein Verteidiger
ueberhaupt keinen Humor . • . "Die Groesse eines
Landes", sagt er, "das. ist nicht als Flaeche zu
messen und nicht als Einwohnetzahl; die Groesse
unseres Landes ist die Groesse seines Geistes."
Das ist richtig, und was mich zum Widerspruch
reizt, ist nur die selbstgefaellig-fraglose Annahme, dass es ja den Schweizern jedenfalls nicht
an Groesse des Geistes fehle. (St 231)
Die Diskussion endet damit, dass Stiller "ausfaelligerweise nach heutigen Manifestationen einer schweizerischen
Geistesgroesse" (St 231) fragt. "Darauf wird mein Vertei
diger geradezu persoenlich. 'Ihr Hass gegen die Schweiz ist
krankhaft!'" (St 231) Frisch legt jedoch Wert darauf, dass
Stiller nicht die Schweiz hasse, "sondern die Verlogenheit"
(St 231). Der Text spricht hier am besten fuer sich selbst.
Es geht Frisch um nichts Weiteres, als die Tendenz zur Selbst
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gefaelligkeit, des sich "Einlullens" In der Behagllchkelt
des Klelnstaates zu zerstoeren und den menschllchen Qelst
zu neuen Wagnlssen zu befluegeln, die aus dem eng umgrenzten Bereich des Vertrauten hlnausfuehren In die Weite des
Unbekannten.
Es laesst sich In der Darstellung der zeltllchen und
raeumlichen Gegebenhelten bei Frisch die allgemelne Tendenz
erkennen, Vergangenes glelchzusetzen mit einem Leben auf eng
begrenztem Raum, Zukuenftiges (Traeumen, Ahnen) dagegen mit
einem Leben In unbegrenzten Raeumen der Hoffnung. So flhdet
sich der Wunsch des Erhalten-Wollens (Konservatismus) vorallem in der heimatlichen Schweiz, waehrend der Fortschrittsglaube (progressive Lebensauffassung) hauptsaechlich in der
Fremde, vorallem in Amerika, anzutreffen ist. Vereinfacht
koennte man dieses Gesetz in folgender Formel zusammenfassen:
Vergangenheit entspricht statischer Lebenshaltung, Zukunft
entspricht dynamischer Lebenshaltung. Im Stiller heisst es
dazu widderum:
Das Heimweh nach dem Vorgestern. das die meisten
Menschen hierzulande bestimmt. ist bedrueckend.
Es zeigt sich . . . in der Literatur: die meisten
und wohl auch besten Erzaehlungen entfuehren in J
die laendliche Idylle; das baeuerliche Leben erscheint als letztes Reduit der Innerlichkeit; die
meisten Gedichte meiden jede Metaphorik, die der
eigenen Erfahrungswelt des Staedters entstammen
wuerde. und wenn nicht mit Pferden gepfluegt wird,
liefert das Brot ihnen keine Poesie mehr; eine gewisse Wehmuetlgkeit, dass'das neunzehnte Jahrhundert
immer weiter zurueckliegt, scheint die wesentlichste
Aussage im schweizerischen Schrifttum zu sein. Und
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genau so die offizielle Architektur: wie zoegernd
und lustlos aendern sie den Masestab ihrer wachsenden Staedte, wie wehrauetig, wie widerspenstig und
halbbatzig. (St 292-293)
Das ist deutliche Sprache, die hier von Stiller bzw.
Frisch gesprochen wird. Dass sie dazu beitraegt, einige
wenige, enggefasste Herzen und patriotisch gestimmte Seelen
zu befremden, ist nicht ueberraschend. Indem jedoch Frisch
das national beschraenkte Denken des Kleinbuergers verlaesst
und sich auf die hoehere Ebene des Weltbuergers begibt, macht
er sich den Blick frei fuer neue Perspektiven in die Zukunft
und kann dadurch die Schlacke des ihn umgebenden Alltags abwerfen. Dass er dabei mit sich selbst ebenso scharf ins Gericht geht wie mit seinen Landsleuten, bringt es mit sich,
dass ihm der Respekt der Mehrheit im In- und Ausland nicht
versagt werden kann.

9. Kapitel; DER TRAUM VON DER ENTFALTUNG IN DER "ALLMOEG
LICHKEIT" GRENZENLOSER "RAEUME DER HOFFNUNG"

Dem im vorhergehenden Kapitel besprochenen Problemkreis des Leidens an der Enge steht ein anderer diametral
gegenueber: die Sehnsucht nach der Ferne. uDie Sehnsucht
ist unser Bestes," (B 89) heisst es schon in Frischs Fruehwerk Bin Oder Die Reise nach Peking: dieser Satz kann fast
exemplarisch fuer das Gesamtwerk des Schweizer Schriftstellers gelten, denn immer wieder draengen seine Figuren
aus der Enge in die Weite, aus der Zelle des vermeintlichen
Kerkers in die Freiheit, aus der Heimat in die Fremde. Das
Leiden an der Enge des Klelnstaates und die daraus resultierende Sehnsucht nach fernen Laendern traegt autobiographische Grundzuege des Autors. Ebenso wie sein Anatol
Stiller verbrachte Max Frisch selbst - nicht ohne Grund anfangs der fuenfziger Jahre laengere Zeit in Amerika und
Mexiko. Auf "die Reise in die Ferne, den Auslandsaufenthalt,
die Ueberzeugung, dass ein Schweizer nur im Ausland seine
voile Persoenlichkeit entfalten koenne," wird auch in dem
Artikel "Gegenwartsliteratur der deutschen Schweiz" von
Rolf Kieser elngegangen.1 Er sieht darin sogar ein Leitmotiv
das sich von Gottfried Keller bis hin zu Friedrich Duerren-

1

•

German Quarterly* XLI (Jan. 1968), 74.
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matt immer wieder in der Schweizer Literatur auffinden lasse.
"Es ist der Heimkehrer, der Schweizer, der nach langem Aufenthalt in fernen Laendern gereift und gefestigt, oft aber
auch gedemuetigt und verbittert der alten Heimat wieder begegnet, um mit ihr und ihren Bewcphnern abzurechnen, um sie
zu akzeptieren oder zu verwerfen,"

2

"Wie klein unser Land ist," heisst es im Tagebuch unter
dem Datum vom Maerz 19*f6, "unsere Sehnsucht nach Welt, unser
Verlangen nach den grossen und flachen Horizomten, nach
Masten und Molen, nach Gras auf den Duenen, nach spiegelnden Grachten, nach Wolken ueber dem offenen Meer; unser Ver
langen nach Wasser, das uns verbindet mit alien Kuesten
dieser Erde; unser Heimweh nach der Fremde

(T1 25). In

Frisch scheint die Schweiz tatsaechlich - im Gegensatz zu
ihrer traditionellen Literatur des Heimwehs - einen Dichter
des Fernwehs erhalten zu haben, Aus der Begrenztheit des
Lebens auf engem Raum sehnen sich die Figuren hinaus in die
"blauen Weiten" grenzenloser Raeume, von denen sie sich
Allmoeglichkeit und Selbstentfaltung versprechen. Sowohl
im Stiller als auch im Homo Faber hat Frisch ganz deutlich
seine persoenlichen Erfahrungen in fernen Laendern mitverarbeitet. Die literarische Rechtfertigung neuer epischer
Raeume versucht er an anderer Stelle im Tagebuch zu bieten:
Raeume unbekannten Lebens.
die noch nicht geschildert
als Fakt, das ist der Raum
in alien landschaftlichen,
2-----------

Kieser, ebd.

unerfahrene Raeume, Welt,
worden ist, nennenswert
der Epik. Europa hat sich
in alien historischen,

166

aber auch In faat alien gesellschaftlichen Raeumen
schon oft genug • . • geschlldert; . . . eine ganze
Welt aber, eine entscheldend andere, eine Terra in
cognita, die unser Weltbild wesentlich veraendern
koennte, haben unsere Epiker nicht mehr abzugeben.
. . . Schilderung - muss aber nicht die Schilderung einer vorhandenen Welt sein, Im Anfang ist
es das imraer; die Sage. Und am Ende, gleic'hsara als
letzte epische Chance, steht die Phantastik • ; .
Hinter der homerischen Lust, zu schildern,
steht das schoepferische Be&uerfnis, sich eine
Welt zu geben. Die Epik, die horaerische, als
Mutter unsrer Welten: erst dadurch, dass eine Welt
erzaehlt wird, ist sie da. Und erst wenn sie da
ist, kann sie erobert werden. (T1 2^1)
Damit ist der Rahmen fuer Prischs epischen und zum
grossen Teil auch dramatischen Raum gesteckt: weit entfernte
Orte und Laender, die oftmals den Boden der Realitaet verlassen, urn sich im Bereich des menschlichen Bewusstsein anzusiedeln. Und selbst dieser letztere wird gelegentlich
ueberschritten hin zum irrationaleri Bereich des Traumes
bzw. der Vision. Mit der Gestalt des Visionaers Oder Ilellsehers, der die Allmoeglichkeit in der Zeit und im Raum
hinter der Wirklichkeit erblicken kann, beschaeftigt sich
Max Frisch zuerst im Tagebuch:
Der Hellseher sieht ein Bild, aber nicht den Ort
Oder nicht die Zeit. . . . Er sieht nicht Geschichte,
sondern Sein, die Allgegenwart des Moeglichen, die
wir mit unserem Bewusstsein nicht wahrnehmen koennen,
und offenbar muessen auch jene, damit sie aus dem
Urganzen heraus sehen koennen, das Bewusstsein ausschalten, das unser Sein immer in Ort und Zeit zerlegt; sie brauchen die Trance. (T1 2/f)
In den Stuecken Santa Cruz und Graf Oederland erscheint
denn auch die Gestalt des Visionaers als Nebenfigur, im
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ersten als gefesselter Dichter Pedro, im zweiten als Mario,
der I-Iellseher. Im Auftreten dieser Figuren wird die Diskrepanz zwischen der engumhegten, dem Philistertum verhafteten Lebensweise und der nach der Weite des Allmoeglichen
strebenden Lebensart in schmerzlicher Weise vor Augen gefuehrt. Schon rein aeusserlich deutet der Zustand des Gefesselt-Seins des Dichters Pedro in Santa Cruz auf das Unverstaendnis seiner Umgebung und gar die Unmoeglichkeit hin,
sich in den grenzenlosen Raeumen der Hoffnung zu verwirklichen. Wenn Pedro zum Reden aufgefordert wird - "Pedro,
was gibt es Neues im Lande der Maerchen?" (SC 35) “*> so
geschieht es nur, um ihm von Seiten der phantasielosen
Matrosenmannschaft eine weitere Abfuhr zu erteilen:
"Es ist nicht wahr, was du erzaehlst. Darum haben wir dich
gefesselt" (SC 35)•
Dritter

Immer redet er
Sachen. die ich
mit eignen Auger
,e - jawohl! sag
ich: wir fahren dich um die ganze Erde herum, bis wir es sehen, dass es wahr ist,
was du erzaehlst, eine einzige von all
deinen Geschichten! Dann binden wir dich
los - (SC 36)

Dass hier Max Frisch seine Figuren als Sprachrohr sei
ner selbst benutzt, ist aus des Dichters Antwort leicht zu
ersehen:
Pedro

Bis ihr es seht, ihr, die Blinden! Ihr mit
dem’unheilbaren Besserwissen eurer Mehrheit,
ihr graessliches Pack, ihr mit dem unverschaemten-Anspruch eurer Oede und Langeweile,
ihr Leere, ihr Fass ohne Boden, ihr Publikum!
. . . Nie wieder werde ich euch erzaehlen! Nie
wieder! (SC 36)
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Dass er es dennoch postwendend unternimmt, seine Vi
sion von der "eingefrorenen" Ehe zwischen dem Rittmeister und
Elvira zu schildern, bezeugt nurmehr seine Ohnmacht im Zustand des Ausgeliefert-Seine gegenueber der ihn umgebenden
Welt der uOede und Langeweile" s
Erinnerung, Freunde, Erinnerung, da hilft euch keine
Ferne dagegen, die Rittmeisterin hoert uriser Lied,
und wenn sie am anderen Ende der Welt liegt, dort, wo
es jetzt Winter ist, wo es schneit. (SC 37)
Hier werden durch das Hilfsmittel der Erinnerung weit
entfernte Raeume und lang zurueckliegende Zeiten (Ereignisse,
die sich vor siebzehn Jahren abspielten) auf eine Ebene gebracht, Raum und Zeit heben sich im Medium des Traumes auf.
Nur wer diese Faehigkeit besitzt, kann mit der Figur des
Dichters in Kommunikation treten und ihn verstehen, fuer die
anderen bleibt es "alles erlogen, erfunden und erlogen"
(SC 37)..
Analog hierzu sieht auch im Stueck Graf Oederland der
Hellseher Mario Raeume, die jenseits des menschlichen Bewusstseins des Durchschnittsbuergers liegen und nur dem fuer
irrational-imaginaere Bewusstseinsvorgaenge zugaenglichen
Menschen offenstehen und begreiflich sind. So ist er der
einzige, der die Insel Santorin und ihren Bedeutungsgehalt
fuer den Staatsanwalt Martin erkennt, ein Ort, von dem selbst
die dem Verschollenen am naechsten Stehenden - u. a. Martins
Ehefrau Elsa - nicht einmal gehoert haben:

169
Mario
Elea
Mario

Elsa

- aber Santorin kennt er nur von Blldern?
Santorin?
Madame wissen nichts von Santorin?
Santorin, soviel ich weiss, ist ein alter
erloschener Vulkan, versunken im Meer, eine
Insel in den Zykladen. Sehr weis6, sehr grell.
Zwischen Griechenland und Kreta . . .
Was hat das mit meinem Mann zu tun. (GOE 334)

Der letzte Satz des Zitates sowie die Tatsache, dass
die Aeusserungen des Hellsehers Mario auf den Boden des Uni

verstaendnisses fallen - MIch bedaure, das ich

MarioJ die

Herrschaften enttaeuscht habe; ich kann nur sagon, was ich
sehe" (GOE 336) - lassen die voelligo Verkennung der Situa
tion dec Staatsanwaltes Martin von Seiten seiner Frau Elea
erkennen.
Die wahre Bedeutung dleser Insel in dor Ferne offenbart sich erst spaeter im siebten Bild, nun aus den praezieseren Angaben des Staatsanwalts selbst:
- ein erloschener Krater im Meer, Felsen wie Blut
und Kohle, so schwarz, so rot, Und hoch ueber der
rauschenden Brandung: Die Stadt. Hoch ueber der
schaeumenden Brandung. Eine Stadt wie aus Kreide,
so weiss. so grell, emporgetuermt in den Wind und
ins Licht, einsam und frei, trotzig, heiter und
kuehn, emporgetuermt in einen Himmol ohne Dunst, ohne
Daemmerung, ohne Hoffnung auf Jenseits, ringsum das
Meer, nichts als die blaue Finsternis des Meeres...
(GOE 333)
All dies sind Syraptome, die ein Entfliehen aus der
schmerzhaft erfahrenen Begrenztheit des "Hler" und "Jetzt"
darstellen, dem in vagen Traeumen Oder Visionen die blauen
Weiten der Sehnsucht gegenuebergestellt werden. Solche Stationen der Zuflucht und der Sehnsucht lassen sich von Frischs
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Fruewerk an bis hinauf in seine letzten und vielleicht auch
ausgereifteren Werke aufspueren. Was fuer Juerg Reinhart
die Weite des Meeres ist, ist fuer Stiller Amerika und Mexiko, fuer Homo Faber Kuba, fuer Gantenbein-Enderlin Peru,
fuer den jungen Architekten in der Erzaehlung Bin das Fernziel Peking, das er nie erreichen wird, fuer den Rittmeister
in Santa Cruz die ferne Insel Hawaii, von der er waehrend
seiner siebzehnjaehrigen Ehe traeumt, fuer den Staatsanwalt Martin in Graf Oederland schliesslich die Insel Santo
rin, die er - wie schon erwaehnt - nur von Bildern (seiner
Traeume) kennt. All die genannten Figuren beten das schoene,
starke, wahre Leben an, das sich nur in den oben angefuehrten Traumbildern, die ausserhalb der von der Gesellschaft
auferlegten Beschraenkungen liegen, verwirklichen laesst.
In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung des Meeres
von ganz besonderer Wichtigkeit. In den verschiedensten
Variationen taucht es immer wieder in Verbindung mit der
Sehnsucht nach der Weite und der Ferne auf und nimmt somit
symbolhaften Charakter an. Das damit verbundene Motiv des
Schiffes wird schon in Santa Cruz ganz zu Beginn des Stueckes
angeschlagen und dann im dritten Akt in Verbindung mit dem
Symbol des Meeres gebracht:
Noch einmal das Meer... Begreifst du, was ich (der
RittmeisterJ meine? Noch einmal die Weite alles
Moeglichen: nicht wissen, was der naechste Augenblick bringt, ein Wort, das ana andere Ende der
Welt lockt, ein Schiff, ein Zufall, ein Gespraech
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in der Spelunke, einer aagte: Hawaii! Und da man
erwacht, ringsum das Klatschen der Wellen, nichts
als der Himmel, nichts als die Woelbung des Wassers,
Kontinente hangen daran, irgendwo, und die ich liebe,
die ich denke im einsamen Jubel solcher Stunde, sie
alle sind weit von hier. (SC 48)
Dasselbe Symbol findet sich in Graf Oederland als Ausdruck der Freiheit wieder, zudem hat es hier den symboltraechtigen Namen Esperanza angenommen; der Staatsamvalt
erzaehlt, wie er sich in seiner Jugend als Kapitaen eines
riesigen Schiffes sah, das ihm ein Leben in der Allmoeglichkeit grenzenloser Raeume ermoeglichte:
Einmal war ich Kapitaen. 0 ja. Drausseih auf der
offenen See. Mein Schiff hatte drei Maste, der Bug
hatte einen Schnabel, den ich heute noch zeichnen
koennte, wie ein Adler. Wir fuhren nach alien Kuesten
der Welt. Kreuz und quer. Ohne Ziel und Zeit. Wir
lebten von Fischen, wovon es genug gibt, und von den
Fruechten der Kuesten, manchmal gingen wir auf die
Jagd, und wenn wir das Noetige hatten, segelten wir
weiter - ja - und dann... (GOE 325)
Dann wurde sein Schiff ploetzlich reduziert auf die
Groesse eines Spielzeugs, "a delicately carved model, an
7.

ornament to be displayed in his d r a w i n g - r o o m " m a n kann
es in beide Haende nehmen, mein Schiff, wo ich Kapitaen
drauf war, man kann es auf eine Truhe stellen . . . und ein
Dienstmaedchen staubt es ab Tag fuer Tag -" (GOE 325)
Diese Beschneidung der Freiheit, welche die Verwirklichung
der Traeume der Jugend unmoeglich macht, ist auf die ein3 ------ —
Barlow, a. a. 0., S. 56.
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engende Macht der Ordnung zurueckzufuehren, die jegliche
Entfaltung des menschlichen Lebens im Keime erstickt. Der
Staatsanwalt entlaedt diesbezueglich gegenueber seinem nverbuerokratisierten" Berufskollegen Dr. Hahn seinen Zorn, indem er ihm seine aufgestauten Frustrationsgefuehle entgegenschleudert:
Ich kenne eure Ordnung. Ich bin in Oederland geboren. Wo der Menoch nicht hingehoert, wo er nie
gedeiht. Wo man aus Trotz lebt Tag fuer'Tag. nicht
aus Freude. Aus Trotz, aus'Tugend, Wo man die
Schoepfung bekaempfen muss, damit man nicht erfriert und verhungert. Fruechte der Arbeit, das
sind die einzigen, die es in Oederland'gibt. Es
waechst uns die Musse nicht an Baeumeri, die heitere, angstlose, freie, did der Anfang i&t von
allem, was Mensch heisst. . • . Und alles ist
Pflicht. Und Ueberwindung ist das Hoechste, was
man sich denken kann, dort wo ich geboren bin.
Ueberwindung und Verzicht. (GOE 33k)
Die Enge dieses hoechst organisierten und mechanisierten Klein-Staates Oederland (Vgl. den Symbolgehalt des
Titels: Oedes land) steht in scharfem Gegensatz zu der Trauminsel Santorin, wo die Menschen ’’einsam und frei, trotzig,
heiter und kuehn" (GOE 353) leben, wo die.u. • • Goetter
. . • aus den Fluten gestiegen, Kinder der Freude, Kinder
des Lichts!" (GOE 353)
Der Graf Oederland unterscheidet sich in einem besonderen Punkt von alien uebrigen Werken Frischs: in diesem
Stueck wird das Ausgeliefert-Sein an die Enge des Kleinstaates nicht tatenlos hingenommen, sondern es wird ein
aktiver Ausbruchsversuch - unter dem Symbol der Axt - unter-
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nommen. "Graf Oederland verfolgt den menschlichen Freiheitsdrang bis in die letzte Konsequenz, mit dem Ergebnis, dass
der Staatsanwalt am Ende als Gefangener einer Macht erscheint, der er durch seine Wandlung waehnte entkommen zu
sein.1,Zf Dass das Stueck ebenso wie die meisten anderen Werke
dennoch da endet, wo es begonnen hat, bezeugt nur einmal
mehr, dass es fuer Frisch keine Antwort gibt auf "die Frage
nach der spitzen Nase."^ Die Figuren Frischs sind gefangen
in dem toedlichen System einer sozialen Ordnung, aus dem ein
gewaltsamer Ausbruch paradoxerweise nur zum Verbrechen fuehren kann. Jurgensen sieht deshalb in den Gestalten Frischs
"unmissverstaendliche Zuege echter Tragik. Wie die griechischen Tragoedien wenden sich Frischs Schauspiele bewusst
an ein gesellschaftliches Publikum."

%
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Auch Karl Schmid

•

Jurgensen, Max Frisch. Die Dramen. a. a. 0., S. 3^f.
5
Im Zusammenhang mit Frischs Behandlung des radikal
gleichen Themas wurde er einmal darueber befragt,
woher seine Vorliebe fuer das Tagebuch komme. Frisch
hat geantwortet, "man koenne wohl sagen, die Tagebuchform sei fuer ihn eigehtuemlich, aber gerade darum behage ihm diese Frage nicht: 'Stellen Sie sich
vor, ein Mann hat eine spitze Nase, und Sie fragen
ihn: Woher kommt Ihre Vorliebe fuer eine spitze Nase?
Kurz geantwortet: Ich habe keine Vorliebe fuer meine
Nase, ich habe keine Wahl, ich habe meine Nase.'" in:
Eduard Staeuble, Max Frisch. Gedankliche Grundzuege in
seinen Werken (Basel: iVledricii Reinhardt Verlag, 1957),
S. /.

6
Jurgensen, Max Frisch. Die Dramen. a. a. 0., S. 37.
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spricht in seiner Andorra-Besprechung von dem "• • • Erlebnis der Kleinheit und Unbetraechtlichkeit des Kleinstaates,
das heute staerker ist als je."^ Und es heisst hierzu weiter:
Die rueckhaltlose Bejahung des klelnen fareises (heisse
er Seldwyla, Emmenthal Oder Bonnal) als eines Menschheits-Modells scheint nicht mehr moeglich zu sein,
aber auch die spirituellen Ueberspielungen und aesthetischen Evasionen, wie sie Amiel und Meyer uebten,
sind verdaechtig. Was bleibt, ist das Gefuehl der Beengung und die Auffassung der nationalen Wirklichkeit
unter dem tragischen Bilde der Haft Oder eines ironischen Modells, als eines Beispiels mit hegativen
Zuegen. So versteht sich, was gestern sChweizerischero
Dichter hiess, nun leicht als Dichter in der Schweiz.
Damit ist Frischs Stellung als Dichter der Schweiz recht
klar umrissen: waehrend sich seine literarischen Landesvaeter
noch in einer Harmonie von Zeit und Raum in dem engumgrenzten Bereich der heimatlichen Landschaft erleben konnten, ist
Fris ch dies nicht mehr moeglich. Sein Blick erhebt sich ueber
die Enge des Alltags und ueber die Grenzen der engumfriedeten Heimat hinweg und richtet sich auf eine unbekannte Zukunft in der "Allmoeglichkeit grenzenloser Raeume der Hoffnung". Nationale Grenzen werden dabei unbedeutend und machen
der Offenheit eines kosmopolitischen Weltbuergertums Platz.^

-7 - - - - - -

a. a. 0., S. 15*f.

8
Schmid, ebd.

9
In bezug auf den Abbau des an nationalstaatliche Gren
zen verhafteten Denkens vergleiche man Frischs "Festrede zum Nationalfeiertag der Eidgenossenschaft”, wo
er u. a. sagt: "Ich habe manches Land in Europa und
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Aus der "Dichtung des Heimwehs” hat sich eine "Dichtung des
Fernwehs" ergeben.
In Verbindung mit der Schilderung des Verlangens nach
Freiheit und grenzenlosen Raeumen in der Ferne muss auf ein
fuer Max Frisch eigentuemliches Arbeitsverfahren hingewiesen werden. Im Tagebuch hat er es zum eretenmal formuliert
unter dem Eintrag "Zum Theater” . Er spricht von der schon
zuvor erwaehnten "menschlichen Seele, die Spielplatz alien
theatralischen Darhtellens sei und deren Gesetzen alles
unterworfen sei” (T1 26^). Dann heisst es weiter:
Eines dieser Gesetze: Kompensation. Wenn ich einen
Kerker wahrnehme, findet mich das Wort; das eine
freie und heitere Landschaft schildert, besonders
empfaenglich; der Anblick einer grotterihaeuslichen
Kalypso, die mich halten will, macht mich besonders
empfaenglich fuer jedes Woertlein. das von offenem
Meer und fremden Kuesten redet; die Imagination, die
es verlangt, entspricht ja meiner Sehnsucht. Oder
wenn ich ein froehliches und uebermuetiges Fest wahr
nehme, hat eine Stimme, die den Tod erwaehnt, besondere Macht; die Imagination, die sie verlangt,
entspricht da meiner Angst. Der theatralische Bezug das Widerspiel von Wahrnehmung und Imagination wird besonders zwingend sein, besonders ergiebig,
besonders zuverlaessig, wenn er den Beduerfnissen
der menschlichen Seele folgt, wenn er beispielsweise
aus einer Kompensation besteht. (T1 26if-265)

auaserhalb Europas gesehen, und ich bin gernSchweizer, aber ich fuehle mich nicht verpflichtet, die
Schweiz fuer besser zu halten als andere Laender"
(,0E 8-9). Ztir Zersetzung des iedeologisch ausgerichteteh Denkens vgl. Frischs Rede anlaiesslich
der Verleihung des Georg-Buechner-Preises im Jahre
1958 vor der Akademie fuer Sprache und Dichtung in
Darmstadt.

176
Wie aieht nun die praktische Anwendung dieses Kompensationsverfahrens aus? Wie bisher aufgezelgt wurde, drueckt,
sich der Mangel an Freiheit im theatralischen Ort dee Gefaengnissea am deutlichsten aus. Der Prozess der Kompensation setzt genau zu dem Zeitpunkt ein, da sich der Mensch

auf den engstmoeglichen Raum zurueckverwiesen sieht. Go
heisst es im Stiller:
Ich sitze in meiner Zelle, Blick gegen die Mauer,
und sehe Mexiko, die schwimmenden Gaerten von Mexiko, Gondeln auf braeunlichem Gewaesser mit blinkenden Spiegelungen der Blaeue, Gondeln, die fast lautlos gleiten, alle mit frischen Blumen verziert, ein
Korso auf Kanaelen, ringsum die Gaerten vbll ewigem
Fruehling, Arkadien, aber indianisch . . . . (St 3 0
Und dann folgt eine vierseitige, hoechst farbenfreudige
Schilderung eines aztekischen Volksfestes im kulturell ebenso wie raeumlich weit entfernten Mexiko. Die Enge der Gefaengniszelle - Stiller hat sie ausgemessen: "Laenge 3»10
Meter, Breite 2,ZfO Meter, Hoehe 2,50 Meter” (St 17) - dient
als ausloesendes Element zur Expansion im Bereich des mensch
lichen Bewusstseins und der Phantasie. "In der Enge seiner
Zelle spuert Stiller schmerzlich den G©gensatz dieser Lebenssituation zu jener der frei und fraglos lebenden Mexikaner."10 Der Ort der Haft eroeffnet vor Stillers geistlgem
Auge die Weite und farbenpraechtige Vielfalt des mexikanischen
^

-------------------------

Staeublei Max Frisch. Gesamtdarstellung seines Werkes.
a. a. 0., ST"! 84.
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Volkes, dessen unbekuemraerten Lebenestil er in dem kleinen
Land der Schweiz vermisst. Durch das Mittel. der Einbildungskraft erloeet er eich aue der mohotonen Enge der Kerkerhaft, indem er auf der weissgetuenchten Zellenwand die
kontrastierenden Bilder seiner Sehnsucht entwirft,
Solche Kompensationsvorgaenge lassen sich fuer den
aufmerksamen Leser auch in Frischs anderen Werken entdecken.
Die Ausgangssituation fuer die Erzaehlung Bin ist ebenfalls
ein Ort raeumlicher Enge: der junge Architekt Kilian, der
seine Entlassung aus dem Ifilitaerdienst erwartet, sitzt in
einer kleinen Wirtschaft:
Ein Blick auf mein Gewand Oder auf die Offiziere
• • . Oder auch nur auf die-Salzstengel, die in
einem Glase vor mir standen. und es konnte kein
Zweifel mehr sein, wo ich mich befand. In einer
halben Stunde fuhr der Zug. Spaeter hatte man mich
zum Tisch der jassenden Offiziere gerufen, so dass
ich mich erheben musste, um Stellung anzunehmen,
wo es der spaerliche Platz zwischen den Stuehlen
erlaubte. (B 117)
Aus dieser kleinbuergerlichen. Enge heraus entwickelt
nun Kilian das Traumbild der fernen Stadt Peking, die ganz
im Gegensatz zur ihn umgebenden konkreten Realitaet steht:
In Peking, denke ich, koennen all solche Dinge
nicht vorkommen • • • Hier ist alles anders. Wolkenlos, wie ein Abend in suedlicherFTerade, leuchtet unsere Freude ueber den Gaertenj die sChoen
sind, denn sie gehoeren den Hechten; unsere Gewissen sind ferne Und still wie die Sterne, unsere
Herzen aber plaetschern und plaudern tile das Spiel
einer zierllchen Wasserkunst. Wir kommen ah Teichen
vorbei, Arm in Arm, wir schauen die roetlichen Fische,
die schlafen. Wipfel'im Spiegelderwaessernen Tiefe.
Das alles ist schoen. Abend in windlosen Lachen... (B 87)
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Auf ueber hundert Seiten schildert Max Frisch, was sich
im Verlauf vielleicht nur weniger Sekunden im Gehirn des auf
die Entlassung aus der Armee wartenden Soldaten abspielt.
Es ist ein Wachtraura, nichts -waiter, und Traeume dauern, >
wie die Lehren der Psychoanalyse vorgeben, oftmals nur wenige Minuten Oder gar Sekunden.11 Sie liefern jedoch genug
Raum und Zeit, um sich in die "Richtung einer Sehnsucht”
(B 10) zu begeben, um "hinauszuwandern in eine Nacht, urn
keine Grenzen bekuemmert!” (B 10-11) So ist es don Figuren
Frischs immer wieder moeglich, durch Heranziehung der
•'menschlichen Seele als Spielplatz alien theatralischen
Darstellens” (T1 26*f) dem
. . 'Alltag mit seiner ver12
pflichtenden Emsigkeit”
zu entkommen und somit das Leben,
wenn auch nicht immer authentisch erfahrbar, so doch ertraeglicher zu machen.
In Santa CrUz findet der Koapensationsprozess in der
Figur des Dichters Pedro seinen Ausgangspunkt. Der Zustand
n ----------

Im selben Werk heisst es an anderer Stelle bezueglich der subjektiv-psychologischen Raum-Zeit-Erfahrung
wie folgt: ”Wenn wir nicht wissen, wie die Dinge des
Lebens zusammenhaengen, so sagen wir immer: zuerst,
dann, spaeter, Der Ort im Kalender! Ein anderes waere
natuerlich der Ort in unserem Herzen, und dort koennen
Dinge, die Jahrtausende auseinanderliegen, zusammengehoeren, sich gar amnaechsten sein, waehrend vielleicht
ein Gestern und Heute, ja sogar die Er6ignisse eines gleichen Atemzuges einander nie begegnen. . . . Ein ganzes
Weltall von Leere ist zwischen ihnen. Man muesste erzaehlen koennen, so wie man wirklich erlebt” (B 36).

12

Baenziger, a. a. 0., S. if9.
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des bis auf buchstaebliche Unbeweglichkeit eingeschraenkten
Lebensraumes wird hier in konkretester Weise vor Augen gefuehrt: der Poet ist in Fesseln geschlagen und wird "drei
Naechte lang auf den Bauch gelegt,n (SC 35) damit er nicht
einmal die Sterne sehen kann. Dieser Zustand kann ihn jedoch
nicht davon abhalten, ja er provoziert ihn geradezu dazu,
Geschichten von fremden Laendern und fernen Orten zu erzaehlen, die von den Matrosen - nur weil sie sich solche
auf Grund ihres mangelnden Phantasievermoegens nicht vorstellen koennen - als unwahr und erlogen bezeichnet werden.
So erzaehlt Pedro ihnen auch die Geschichte vom Rittmeister,
von seiner Frau Elvira und Pelegrin, dem Vaganten. Nur er
kann sehen, was sich abspielt in den Traeumen Elviras, die
". . , am andern Ende der Welt liegt” (SC 37)•
Heute ist sie [Elvira] die Frau eines Rittmeisters,
sie wohnt in einem Schloss. ferne von hier. auf der
andern Seite der Welt, dort, wo es jetzt Winter ist.
Wir koennen nicht schlafen vor Hitze, und dort, so
muesst ihr euch denken, dort sltzen sie vor dem Kamin, der Rittmeister und die Rittmeisterin. Sie wissen
nicht, wovon sie reden sollen, so lange schon sind
sie verheiratet. (SC 36)
In diesem Stueck sind die klasslschen Einheiten von Ort
und Zeit nicht mehr gueltig, es ist ein Traum-Stueck, in dem
die verschiedenen Ortsangaben - wie eben nur im Traume durcheinandergewuerfelt werden. Es beginnt mit dem Vorspiel
in der Pinte, fuehrt im zweiten Akt ueber in den Bereich des
Schlosses, der zweite Akt spielt sich ganz im Traum hinter
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der Stirn Elviras a b f der dritte fuehrt wieder zurueck ins
Schloss, der vierte Akt versetzt den Leser mit Hilfe des
"flash-backs" auf die Insel Santa Cruz in der Suedsee,

und

der letzte Aufzug stellt wieder die Verbindung zur Ausgangssituation im Schloss her. "Im Raum der traeumenden Seele
gehen die irdischen Raourne ineinander auf, schietoen sich
durcheinander. Und im Raum der Seele, irgendwo zwischen B e 
wusstsein und Unbewusstsein der handelnden Personen,
und entladen sich die Spannungen des Spiels."

sarnmeln

13

Auch im Stueck Graf Oederland entwickelt sich der Anstoss zur Handlung in einem Ort der extremsten Enge und
raeumlichen Beschraenkung. Schon die Regieanweisung des
ersten Bildes ist hierbei von grosser Wichtigkeit:
zimmer in der Villa des Staatsanwalts. Nacht.
Staatsanwalt

. . .

"Arbeits-

• . . Der

steht reglos, Haende in den Hosentaschen,

Blick gegen die Wand, die aus lautern Ordnern besteht, aber
er blickt nicht auf diese Ordner, sondern ist in Gedanken
verloren"

(GOE 303)• Die raeumliche Begrenztheit wird hier

ausserdern durch die elngeflochtene Zeitangabe - Nacht,
Symbol des Eingeschlossen-Seins - in besonderer Weise unterstrichen. Aus diesem Bild der Enge heraus entwickelt sich
dann Schritt fuer Schritt der verzweifelte Ausbruchsversuch,

13- - - - Staeublej Max F r i s c h . Gesamtdarstellung seines Werkes,

a. a. 0., 2>* 63.
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der ein Leben auf der fernen Trauminsel Santorin1^ ais Erfuellung des irdischen Daseins anstrebt. Es bleibt der Ironie des Schicksals vorbehalten, dass der um Freiheit kaempfende Staatsamvalt am Ende Q'pfer seiner eigenen Tat vdrd, naemlich Gefangener seiner eigenen Macht. Dies geschieht jedoch
nicht, ohne dass Frisch zuvor versucht hat, dieses unter dem
Symbol der Axt ausgefuehrte verbrecherische Verhalten zumindest indirekt gutzuheissen: "Wer weiss! Die Tat, die wir
Verbrechen nennen, am Ende ist sie nichts anderes als eine
blutige Klage, die das Leben selbst erhebt. Gegen die Hoffnung, ja, gegen den Ersatz, gegen den Aufschub..." (GOE 307)
Wichtig ist, dass dieser ganze (Kompensations-) Prozess
wiederum eng an den "Spielplatz der menschlichen Seele" gebunden ist, wobei dem Medium des Traumes einmal mehr besondere Bedeutung zukommt. Die Schlueselstelle hierzu und
damit zum ganzen Stueck ergibt sich kurz vor Ende aus den
Worten des Staatsanwaltes selbst:
- ich habe getraeumt. • • • Ich war dein Graf - ich,
der keine Fessel kennt. und niemand kann mich hal
ten, Graf Oederland mit der Axt in der Hand, und
wenn sie meinen Namen hoeren, verstummen sie mit
offenem Mund, es gefriert ihnen das Blut in den
Adern: Ich gehe durch ihre Mauern, als waeren sie
aus Nebel, und wo ich hinkomme, da stuerzt ihre
Ordnung zusammen wie ein Kartenhaus - und ich bin
frei...frei... (GOE 386)

T5
Vgl. selbes Kap., S. 169.

Nur im Traum also let die Befreiung aua der Enge des
Alltags und dem Kerker der Ordnung noch moeglich. Mit der
Axt in der Hand bricht sich Graf Oederland " . . .
durch diese Mauer . . .

einen Weg

- aber er scheitert an sich selbst,

an seiner menschlichen Endlichkeit und an der Begrenztheit
der menschlichen Gesellschaft." ^ In diesem Befreiungsprozess, so sollte in der zweiten Haelfte des Kapitels aufgezeigt werden, spielt das von Frisch selbst im Tagebuch formulierte Gesetz der Kompensation eine besondere Rolle: Gegenwaertiges ruft Vorstellungen des Vergangenen hervor, Unangenehmes bewirkt Angenehmes, monotone Enge ruft farbenpraechtige Traumlandschaften der Ferne hervor, und starre Ordnungen veranlassen den Menschen zum Ausbruch in zuegellose
Freiheit.

T5------Staeuble, Max Frisch. Gesamtdarstellung seines Werkes.
a. a. 0., 3 7 “l42.

10. Kapitel: ANDORRA ALS MODELL FUER DAS LEBEN AUF ENGEM RAUM

In den Unterauchungen zu Max Friacha vielleicht erfolgreichatem Buehnenatueck - Andorra aoll, unter beaonderer
Bezugnahme auf die apezifiache Raumatruktur und den Raumsymbolismua, aufgezeigt werden, in welchem Abhaengigkeitsverhaeltnis der Menach zu dem ihn umgebenden Raum 8teht.
Laeaat aich die Vermutung belegen, daaa Geatik, Sprache,
Bewegung, ja die ganze Art dea Denkena (vorurteilavolle
Kleinglaeubigkeit) mit der Struktur dee Raumea (Enge) in
"enger" Verbindung atehen? Die folgenden Auafuehrungen
moegen dazu beitragen, dieae These anhand von Textbeiapielen zu erhellen und gegebenfalls zu erhaerten.
Die ersten Anfaenge zu diesem Stueck lassen sich bis
zurueck ins Jahr 1946 verfolgen, als Frisch - im Zuericher
Cafe de la Terrasse aitzend - eine Prosaskizze entwarf, die
er unter dem Titel "Der andorranische Jude" im Tagebuch
1946-1949 veroeffentlichte. Unmittelbar davor findet sich
der fuer Friacha Geaamtwerk so bedeutend gewordene Eintrag
"Du sollst dir kein Bildnis mac hen" (T1 30,.dessen letzter
Abschnitt von beaonderer Wichtigkeit hinaichtlich der Lehre
ist, die aus dem zur Diskussion stehenden Stueck gezogen
werden kann:
In gewisaem Grad sind wir wlrklich das Wesen, dais ’
die andern in uns hiheinsehen, Freunde wie Feinde,
Und umgekehrt! auch wir sind die Verfasser der andern;

wir sind auf eine heimliche und unentrinnbare Welse
verantwortlich fuer das Gesicht, das sie uns zeigen,
verantwortlich nicht fuer ihre Anlage, aber fuer die
Ausschoepfung dieser Anlage. Wir sind es; die dem
Freunde, dessen Erstarrtsein uns bemueht, im Wege
stehen, und zwar dadurch, dass unsere Meinung, er
sei erstarrt, ein weiteres Glied in jener Kette ist,
die ihn fesselt und langsam erwuergt. Wir wuenschen
ihm, dass er sich wandle, o ja, wir wuenschen es
ganzen Voelkern! Aber darum sind wir noch lange nicht
bereit, unsere Vorstellung von ihnen aufzugeben. Wir
• selber sind die letzten, die sie verwandeln. Wir hal
ten uns fuer den Spiegel und ahnen nur selten, wie
sehr der andere seinerseits eben der Spiegel unsres
erstarrten Menschenbildes ist, unser Erzeugnis,
unser Opfer
(T1 33-3^)
Ulrich Weisstein erklaert in seinem Max Frisch-Buch, dass S©“
rade diese Denkensweise das Schicksal Andris besiegle: "This
is exactly the fate of Andri, the protagonist of Frisch's
drama, who becomes a Jew simply by living up to his repu
tation of being one."1 Auch Henri Plard spricht in diesem
Zusammenhang davon, dass das an einem vorgefassten Bildnis
orientierte Denken schliesslich gerade dieses und nichts
anderes als dieses im Mitmenschen hervorkehft: "Jude ist
wesenhaft der, den seine Umgebung dafuer haelt. . . . Wenn
wir den anderen 'mediatisieren', indem wir ihn in einen
Typus verwandeln, wird er geistig von uns getoetet, denn
p

wir verweigern ihm sein eigentliches Sein."

Damit ist ein

Thema angeschlagen, das zweifellos zu den von Max Frisch am
1
Max Frisch (New York: Twayne Publishers, 1967), S. 135.
"Der Dramatiker Max Frisch und sein Werk fuer das
Theater der Gegenwart," Pniversitas XIX, 912.

schaerfsten bekaempften Unsitten der Menschheit gehoert und
das gerade in dieeem Stueck seine unheilvollen Folgen erkennen laesst: das Verbrechen der Bilder. "Du sollst dir
kein Bildnis machen," nicht von einem anderen, aber auch
nicht von dir selbst.
Betrachtet man zunaechst das Personenregister, so kann
man, gemaess Manfred Jurgensens Untersuchungen, zwei Handlungsbereiche feststellen: Peine privat-haeusliche und eine
oeffentlich-gesellschaftliche Sphaere."-' Der ersteren gehoeren die eigentlichen Familienmitglieder wie Andri, Barblin, der Lehrer, die Mutter und die Senora an, waehrend der
letzteren die typisierten Figuren der Gesellschaft wie der
Pater, der Soldat, der Wirt, der Tischler, der Doktor, der
Geselle und der "Jemand" zuzurechnen sind. Gerade diese
letztere Gruppe ist es, die sich ein Bildnis gemacht hat
und zwar nicht nur von Andri, sondern auch von sich selbst,
das heisst von Andorra (vgl. den symbolhaften Gehalt der
Namen.

Andri und Andorra - der Andere, der Aussenstehende).

So betrachten die Andorraner ihr Land in selbstgefaelliger
Weise als " . . .

Hort des Friedens und der Freiheit und der

Menschenrechte" (A 256). Der Doktor erklaert auf pharisaeerhafte Art, wie weit er in der Welt herumgekommen sei: "Eins
koennt ihr mir glauben: In der ganzen Welt gibt es kein Volk,
3---------- -

a* 0., S. 85•
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das in der ganzen Welt so beliebt let wie wir. Das ist eine
Tatsache" (A 256). Der Wirt sagt: "Die Andorranor sind gemuetliche Leut" (A 208), bei denen ein jeder gilt, "was er
ist" (A 230). Vorallem der Doktor kommt als Akademiker in
seinem ueberaus selbstgefaelligen Sich-an-die-Brust-Schlagen
wiedereinmal bei Frisch schlecht weg. Mit qualmender Zigarre
im Mund erklaert er Andri gegenueber: "Andorra ist ein- kleines Land, aber ein freies Land. Wo gibt's das noch? Kein
Vaterland in der Welt hat einen schoeneren Namen, und kein
Volk auf Erden ist so frei -" (A 231). Den Gipfel findet
diese uebersteigerte, sich selbstgenuegende Eigenliebe in
der Berufung auf das Weltgewissen:
Unsere Waffe ist unsere Unschuld. Oder uragekehrt:
Unsere Unschuld ist unsere Waffe. Wo in der Welt
gibt es noch eine Repubilk, die das sagen kann?
Ich frage: Wo? Ein Volk wie wir, das sich aufs
Weltgewissen berufen kann wie kein anderes, ein
Volk ohne Schuld - (A 2 5 8 )
Geschwollene, ueberladene Sprache und pharisaeerhafte
Denkensweise schwingen hier im Einklang und deuten nur umso
nachhaltiger auf die Kleinheit des Landes hin, von dem die
Sprechenden abstammen; "their innocence springs from their
insignificance, from their pettiness, from their provincia
lism, from their bourgeois respectability.,,Zf Dass die Anklage des Provinzialismus und die Verbindung zwischen geoj-

,

Esslin, a. a. 0., S. 310.
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graphischer Begrenzung und geistiger Enge nicht unberechtigt
ist, macht Frisch selbst in einer Tagebuchnotiz klar:
Andorra ist ein kleines Land, aogar ein sehr kleines
Land, und schon darum ist das Volk, das darin lebt,
ein sonderbares Volk, ebenso misstrauisch wie ehrgeizig, misstrauisch gegen alles , was aus den eignen
Taelern kommt..Ein Andorraner, der Qeist hat und daher
weiss, wie sehr klein sein Land ist, hat immer die
Angst, eine lebenslaengliche Angst, dass er die Massstaebe verliere. . . . Die andorranische Angst, Provinz zu sein, wenn man einen Andorraner 6rnst naehme;
nichts ist provinzieller als diese Angst. (T1 12)
Dieser Geisteshaltung gemaess ist Weiss die Farbe Andorras, abgegrenzt gegen die Unheil bewirkende dunkle Farbe
der "Schwarzen", die an den Landesgrenzen Andorras stehen
5
und lauern. Das Weisseln der Frauen - "Weisselt, ihr Jungfraun, weisselt das Haus eurer Vaster, auf dass wir ein
weisses Andorra haben, ihr Jungfraun, ein schneeweisses
Andorra!11 (A 202) - kann die darunter liegende Schuld jedoch
nur uebertuenchen; das bevorstehende Unheil wird in den Worten des Soldaten angekuendigt:
. . . Naemlich seine [des Paters ] Kirche ist nicht
so weiss, wie sie tut, das hat sich herausgestellt.
naemlich seine Kirche ist auch nur aus Erde gemacht,
und die Erde ist rot, und wenn ein Platzregen kommt,
das saut euch jedesmal die Tuenche herab, als haette
man eine Sau drauf geschlachtet, eure schneeweisse
Tuenche von eurer schneeweissen Kirche. (A 203)
5 -----------

Karasek weist darauf hin, dass die "Schwarzen" gar
nicht erst von aussen einzubrechen brauchen, ,rweil
ihr Kommen sich auch in den Taten der Andorraner
vorankuendigt.11 a. a. 0., S. 86.

"Diese Farbsymbolik, im aeusaeren Gewand des Oertchens
szenisch siehtbar gemacht, nimrat gleich im ersten Bild durch
doppeldeutige dialogische Hinweise die Katastrophe des
Schlusses vorweg.1'
Betrachtet man die gegbenen Raeuralichkeiten des Stueckes
im Einze.lnen, so laesst sich durchweg eine bedrueckende Enge
feststellen, die die kleinglaeubig-einfaeltige Mentalitaet
der Bewohner widerspiegelt. So sagt der Pater zu Barblin:
Unsre Taeler sind eng, unsre Aecker sind steinig und
steil, • • . wer unsern Roggen will, der muss ihn mit
der Sichel holen und muss sich buecken'Schritt vor
Schritt. Andorra ist ein schoenes Land, aber ein armes Land. Ein friedliches Land, ein schwaches Land ein frommes Land, so wir Gott fuerchten, und das tun
wir, mein Kind, nicht wahr? (A 20/*-205)
Dieses Bild der Enge und Bedrueckung laesst sich selbst
bis in die klimatischen Bedingungen hinein verfolgen: MEin
schwueler Abend, ich glaub, es haengt ein Gewitter in der
Luft..." (A 205).
Der Szenenraum laesst ebenfalls dasselbe Bild der "Luftlosigkeit” erkennen. Alle zwoelf Bilder des Stueckes spielen
entweder vor einem Haus, in einem Haus Oder auf dem Platz von
Andorra. Folgende Raumanordnung ist zu erkennen:
1. Bild: Vor einem andorranischen Haus.
2. Bild: Auf der Schwelle vor der Kammer der Barblin.
5. Bild: In der Tischlerei.
6
Hintze, a. a. 0., S. 219.
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5.
6.
7.
8.

Bild:
Bild:
Bild:
Bild:
Bild:

9.
10.
11.
12.

Bild:
Bild:
Bild:
Bild:

Stube beim Lehrer.
Platz von Andorra.
Vor der Kammer der Barblin, auf der Schwelle.
Sakristei des Paters.
Platz von Andorra, dann vor dem weissen Haus
wie zu Anfang.
Stube beim Lehrer.
Platz von Andorra.
Vor der Kammer der Barblin.
Platz von Andorra. Dor Platz ist umstellt von
Soldaten in schwarzer Uniform. . . . Die An d o 
rraner, wie eine Herde im Pferch, warten stumra,
was geschehen soli.

Der fuer Frisch wichtigste szenische Einzelraum ist dabei der Platz von Andorra. Dieser kleine Platz ist als Grundarrangement stets gegenwaertig (Bild 1, 5> 8, 10, 12), er
dient als raeumliche Entsprechung zu dem kollektiven Ge
schehen, durch das ein Mensch, von dem die Gesellschaft ein
vorgefasstes Bild hat, zu Tode gehtzt wird. Die uebrigen
szenischen Orte wie die Tischlerwerkstatt (3. Bild), die
Stube beim Lehrer (if. Bild) und die Sakristei (7. Bild)
stellen als typisierte Individualschauplaetze lediglich beispielhafte Variationen des Modells als Ganzes dar. Dass die
symbolische Enge dieses Ortes (Platz von Andorra) von dem
Verbrechen (des Bildnisses), das an Andri begangen wird,
nicht wegzudenken ist, ja, dass Andri im Verlaufe des Stueckes
geradezu wie von magischer Kraft an diesen- Platz gefesselt
scheint, deutet sich im 10. Bild an, in dem der Schuldige
gesucht wird, dessen Steinwurf die Senora (Andris eigentliche Mutter) toetete:
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(Platz von Andorra, Andri sit ist allein.)
Andri Man sieht mich vott'tieberall, ich weiss. Sie
Sollen mich sehen.••
. . • Ich sitze mitten auf dem Platz, j&,
selt einer Stunde. Kein Mensch 1st hier. Wie
ausgestorben. Alle sind im Keller. Es Sieht
merkwuerdig Aus. Nur die Spatzen atif den
Draehten. . • ••Mutterseelenalleln. Alle
Laeden herunter, jede Tuer zu. Es gibt nur
noch Hunde und Katfcen in eurem schneeweissen
Andorra... (A 277).
Die Enge wird fortan bedraengender und legt sich wie ein
Netz um Andri, bis es sich im letzten Bild wie von unerbittlicher Hand gezogen um ihn schnuert und ihn erwuergt.
Andri ist zu diesem Zeitpunkt schon so weit in die Enge getrieben, dass er in seinem letzten Aufschrei schon gar nicht
mehr gesehen werden kann und sein Ende nur indirekt aus
Szenenbeschreibung und Kommentar der Umstehenden ersichtlich wird. So heisst es:
(Andri ist von schwarzen Soldaten umringt und nicht
zu sehen, als man seinen Schrel hoert, dann Stllle.
Andri wird abgefuehrt.)
•

•

•

Soldat
Jemand
Wirt

Der braucht jetzt keine Schuhe mehr.
Der arme Jud. Was koennen wir dafuer. (A 306)

Andris Lebenskreis wird mehr und mehr eingeschraenkt,
sein Leben Schritt fuer Schritt zerstoert. Man erinnere sich
daran, dass Andri sun Anfang versuchte, das Leben eines normalen jungen Mannes zu fuehren, er wollte eine Tischlerlehre
beginnen und versuchte sogar, einer Fussballmannschaft anzugehoeren. Wollte man die spezifische Raumdarstellung daraufhin in ihrer Zielrichtung von der relativen Weite des nor-
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malen Lebensraumes hin zur immer groeeeor werdenden Einschraenkung desselben bis zum extremen End© verfolgen, so
muesste man den von Frisch zunaechst geplanten Pfahl als
Hinrichtungsstaett© Andris als non plus ultra der Eng© im
Raum bezeichnen, denn was symbolisiert ©in Pfahl anderes als
eine Staette der absoluten Bewegungslosigkeit, des GefesseltGefangen- und Erstarrt-Seins. Dieser Pfahl hat Frisch viel
Muehe und Kopfzerbrechen gekostet, wie er in seinen "Notizen
von den Proben 'Andorra'" zugibt:
Die Hinrichtung wurde gestrichen; es blieb der leere
Pfahl auf der Buehne. Ich hab© auch den Pfahl ge
strichen . . . und ich bin froh darum, er hat mich
jahrelang viel Arbeitet gekostet, viel Text. Aber
vor allera: gerade dadurch, dass wir den Pfahl nicht
mehr rait Augen sehen, sondern nur noch durch die
Worte des bostuerzten-Vaters, wird der Pfahl wieder,
was er sein sollte, Symbol. (Stuecke II. S. 353)
In seinen "Daten und Anmerkungen zu 'Andorra'" stellt
Frisch zu diesem Fragenkomplex ausdruecklich fest:
Das Grundbild fuer das ganze Stueck ist der Platz
von Andorra. Gemeint ist ein suedlaendischer Platz,
nicht pittoresk, kahl, weiss mit wenigen Farben unter finsterblauem Himmel. Die Buehne soil so. leer
wie moeglich sein. (Stuecke II. S. 3 k7)‘
Hier wird die Buehne zu einem Rahmen, der die sich darin

7- - - - - -

Zur Bedeutung der leeren Buehne ist ein Tagebucheintrag unter dem Titel "Zum Theater" aufschlussreich.
Dort erinnert Frisch an die Erfahrung, die man hat,
"wenn wir ein^n leeren Rahmen nehmen, und wir haengen
ihn versuchsweise an eine blosse Wand, und vielleicht
ist es ein‘Zimmer, das wir schon jahrelang bewohnen:
jetzt aber, zum erstenmal, bemerken wir, wie eigentlich
die Wand verputzt ist. Es ist der leere Rahmen, der uns
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abspielende Handlung ausserhalb von Zeit und Raum erscheinen laesst, die Buehne wird zum Modellraum. "Der Zuschauer
soil

daran erinnert bleiben, dass einModell gezeigt wird,

w^e auf dem Theater

eigentlich immer"

(Stuecke II. S. 3V7).

Damit wird Frischs Wunsch entsprochen, den er dem Stueck in
einer Vorbemerkung voranstellte:

Das Andorra dieses Stueckes hat nichts zu tun mit
dem wirklichen Kleinstaat dieses Namens, gemeint
ist auch nicht ein andrerwirklicher Kleinstaat;
Andorra ist der Name fuer ein Modell. (A 200)
Der Modellcharakter besonders dieses Stueckes ist fuer
Frisch geradezu zu einem charakterisierenden Merkmal seines
Schaffens geworden. Immer wieder straeubt sich der Autor,
*

sich auf eine eindeutige Aussage Oder Darstellungsweise
festzulegen, zu sagen so und so ist es. Indem er sich auf
die Ebene des Modells begibt und seine Darstellungen nicht
als Typen, sondern - aehnlich wie Duerrenmatt - als Modelle
erklaert, gelingt es ihm, "mehr Oder weniger zufaellig gewaehlte Beispiele gewisser

m o e g l i c h e r

(nicht
o

notwendiger) Begebenhelten und Verhaltensweisen"

darzu-

zum Sehen zwingt; . • • er ist ein Fetister nach einem
ganz anderen Raum, ein Fenster nach dem Geist. . . . Er
sagt: Schaue hieher; hier findest du, was anzusehen sich
lohnt, was ausserhalb der Zufaelle und Vergaengnisse
steht; hier findest du den Sinn, der dauert, nicht die
Blumen. die verwelken, sondern das Bild
der Blumen,
oder wie schon gesagt: dasSinn-Bild.
- All dies gilt
auch vom Rahmen der Buejine." (T1 6^-65)
I

' *

*

Stromsik, a. a. 0., S. 85.

3
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stellen. Diese Offenheit in der Daratellungsweiee ist fuer
Frisch notwendig, denn auch er "• • • gehoert zu den Schriftstellern, denen die Sicherheit abhanden gekommen ist, dass
sie wirklich ’typische1 Faelle mit festem Ort in dem Beziehungs- und Wertsystem einer geschlossenen, abgerundeten
Welt darzustellen vermoechten."^ Oder, wie Friedrich Duerrenmatt in seinen Theaterschriften und Reden schreibt: "Aus
Hitler und Stalin lassen sich keine Wallensteine mehr machen. . . . Die echten Repraesentanten fehlen, und die tragischen Helden sind ohne Namen."^
So kommt es, dass sich fuer Frisch die Form des Modells
sun besten anbietet, urn die Wirklichkeit und die Wahrheit
durchschaubar zu machen in dem Bestreben, die eigene Identitaet zu finden. Das Modell steht somlt ausserhalb von Raum
und Zeit, weil es in den Bereich der Wahrheit vorzudringen
versucht. Im Falle An dorr as liegt

. . die Bedeutung des

Modells • . • darin, dass sich an ihm die schreckliche Wirkung jedes Massenwahnes enthuellt, der entsteht, wenn einzelne Menschen Oder eine Gruppe von Menschen durch negative
Bildnisse (Stereotypen) abgestempelt werden."^ Adelheid
-

Stromsik. ebd.

10
Hrsg.*Elisabeth Brock-Sulzer (Zuerich: Verlag der
Arche, 1966), S • 119 ff.
'
11

Wolfgang Hegele; "MaxFridch: Andorra." Deutschunterricht 20 (1968), H. 3, V7.
-----------
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Weise stellt zu diesem Problemkreis darueberhinaus fest,
dass es dabei die Aufgabe des Zuschauers sei, "die Bedeutung
des Modells zu erfassen und in die Wirklichkeit umzusetzen.
. . . Der Dichter offenbart im Modell durch Zersetzen der
Wirklichkeit die Wahrheit, der Zuschauer als Partner ver12
wirklicht die offenbarte Wahrheit in seinem Leben."
Dies
entspricht ganz der Auffassung Frischs vom Verhaeltnis des
Autors zum Leser bzw. Zuschauer, den er als Partner verstanden haben will:
Als Stueckeschreiber hielte ich meine Aufgabe fuer
durchaus erfuellt, wenn es einem Stueck-jeinals gelaenge, eine Frage dermassen zu stellen, dass die
Zuschauer von dieser Stunde an ohne eine Antwort
nicht mehr leben koennen, ohne ihre Antwort, ihre
eigene, die sie nur mit dem Leben selber geben
koennen. (T1 1/f1*>13
Welche Antwort kann diesem Stueck abgerungen werden,
welche Lehre kann der Betrachter mit nach Hause nehmen?
Zweifellos steht die Frage des Judentums zur Diskussion,
jedoch nur bedingt durch das Bildnis, das sich die Andorraner von einem ihrer Mitmenschen gemacht haben. Da sich am
Ende herausstellt, dass Andri in Wirklichkeit gar kein Jude

T2------ V
a. a. 0 , S. 110.
13
Vgl.•hierzu auch den aufschlussreichen Titel einer
Rede, die Frisch zur Eroeffnung der Frankfurter
Buchmesse M e l t : "Oeffentlichkeit als Partner";
spaeter uebernommen als Buchtitel fuer eine Sammlung
ausgewaehlter Ansprachen in der Oeffentlichkeit.
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ist, sondern Andorraner wie die uebrigen, er jedoch aufgrund des einraal geformten Bildnissee sich selbst als Jude
bokennt, wird die vergewaltigende Macht und toedliche V/irkung
jeglichen Vorurteils blossgestellt; gleichzeitig wird dor
Antisemitismus ad absurdum gefuehrt, denn die Andri als typisch juedisch angehafteten Merkmale wie Geldgier, Ehrgeiz
und Unehrlichkeit treten gerade bei den Andorranern selbst
am staerksten auf. Frisch hatte dies schon am Ende der Prosaskizze angemerkt: '‘Die Andorraner aber, sooft sie in den
Spiegel blickten, sahen mit Entsetzen, dass sie selber die
Zuege des Judas tragen, jeder von ihnen" (T1 37).
Dieses kleinbuergerliche "verbrecherische" Verhalten
wird bei Frisch in direkte Verbindung gebracht mit der
Groesse bzw. Enge des Lebensraumes. Nicht umsonst hat der
Autor als Titel fuer dieses Stueck ein Land gewaehlt, das,
wenn auch fuer nichts anderes, so doch fuer seine Kleinheit
bekannt ist. Wenn auch der Gedanke an don wirklichen Klein
staat dieses Namens zurueckgewiesen wird, so sind doch die
Parallelen zu einem anderen Kleinstaat - naemlich der Schweiz zu deutlich, um vom Leser voellig ignoriert zu werden, Frischs
Verhaeltnis zur Schweiz koennte am besten mit dem Oxymoron
Hass-Liebe umrissen werden. Dass er sich schon in seinen
fruehesten literarischen Anfaengen mit dem Problem seines
Heimatlandes als Kleinstaat auseinandersetzte, bezeugt eine
Stelle in seinem Fruehwerk Blaetter aus dem Brotsack. wo es
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heisst: "Menschen eine3 Kleinstaates, was haben wir denn
in der Welt zu erobern, wenn nicht die Weite des Herzens,
die Reinheit und den Adel einer Gesinnung?" (B1 7k) Gerade
dies scheint es zu sein, was den Andorranern abhanden gei

kommen ist, darin liegt der Ursprung ihrer Schuld, "Die
Andorraner lassen sich tatsaechlich von der Unwahrheit beherrschen, Das ist Andorras Schuld."^ Wie hiess es doch im
Stiller: "Die Groesse eines Landes, das ist nicht als Flaeche
zu messen und nicht als Einwohnerzahl; die Groesse unseres
Landes ist die Groesse seines Geistes" (St 231).
Eine Besprechung des Stueckes Andorra unter dem besonderen Gesichtspunkt der raeumlichen Gegebenheiten waere
unvollstaendig, wuerde man nicht auch auf die bedeutenden
Leitgedanken Frischs eingehen, die er in Form eines Vorwortes zu dem Buch Siamo Italian!. Gespraeche mit italienischen Gastarbeitern, aufgenommen von Alexander J. Seiler,
formulierte bzw. als Rede vor der "Vereinigung der kantonalen Fremdenpolizeichefs" im Grossratssaal von Luzern im
Jahre 1966 unter dem Titel "Ueberfremdung" hielt. Darin entwickelt Frisch ein Thema weiter, das in direkter Analogic
zum Stueck Andorra gesehen werden muss: das Problem des
Fremdarbeiters in der Schweiz.

nf---Hegele, a. a. 0., S. ^8.
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• . . man wittert Landesgsfahr, und indeiri dies©
nicht als Folge eines elgnen Versagens intorpretiert wird, sondern etikettiert als Bedrohung von
aussen, hat die Bezeichnung etwas Patrlotlsches:
Hier das Gesunde und Ein-fuer-alle-raal-Richtige
und Einheimische und Weiss-Gott-Bewaehrte. kurzum
das Schweizerische, und da kommen nun mitten in
unseren Wohlstand unversehens Fremdlinge in Scharen, immer kleinere und iramer schwaerzere, Calabresen, Griechen, Tuerken. Hat der Einheimisahe
das verdient? Wenn man an Stammtischen zuhoert:
die Schweizer fuehlen sich als die UnschuldigBedraengten. (OE 105-106)
Die Ausgangssituation ist dieselbe wie im Theaterstueck:
die "Schwarzen" (hier Calabresen, Griechen, Tuerken) stehen
an den Toren des Landes und bedraengen es. Sie unternehmen
es, die Schweizer aus ihrer "engen Selbstgerechtigkeit und
Verlogenheit zu ruetteln." ^ Frisch betrachtet dieses Phaenomen der "Ueberfremdung" - ganz im Gegenteil seiner Landesgenossen, die "jede Veraenderung als Bedrohung empfinden"
(OE 1 )

- als Ilerausforderung, als Moeglichkeit, aus der

Verschontheit unter der Glaaglocke der Abkapselung herauszutreten, urn sich den Aufgaben von heute zu stellen. "Ich
[^Frisch] halte das Problem der auslaendischen Arbeitskraefte
(es ist ein Problem, ein schweizerisches) fuer eine Chance,
die Position der Schweiz aktuell zu bestimmenM (OE 135).
Dass diese Chance nicht genutzt, sondern geradezu ins Gegen
teil verkehrt wird und damit im Verbrechen endet, wird im

T3

■
Dietrich Meinert, "Objektivitaet und Subjektivitaet
des Existenzbewusstseins in Max Frischs •Andorra1,"
Acta Germanica 2 (1967), 120.
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Theaterstueck durch die Figur der Senora versinnbildlicht.
Auch sie gehoert zur Gruppe der ’'Schwarzen", die es wagt,
in den kleinen Raum des in pharisaeischer Selbstgefaelligkeit eingeschlafenen Buergertums einzudringen: "Ich bin eine
von drueben, du hoerst sie, wie ich sie verdriesse, Eine
Schwarze! So nennen sie uns hier, ich weiss..." (A 26?).
Dass ihr

Denken in voelligem Gegensatz zu dem der Andorra

ner steht, bezeugt folgende Stelle aus dem Zwiegespraech mit
Andri:
. . . mein Vater, ein Offizier, war gefallen im Krieg,
ich weiss, wie er dachte, und ich wollte nicht denken
wie er. Wir wollten eine andere Welt. Wir waren jung
wie du, und was man uns lehrte, war moerderisch, das
wussten wir. Und wir verachteten die Welt, wie sie ist,
wir durchschauten sie und wollten eine andere wagen.
Und wir wagten sie auch. Wir wollten keine Angst haben
vor den Leuten. Urn nichts in der Welt. Wir wollten
nicht luegen. (A 268)
In der Figur der Senora - Andri nennt sie "eine fantastische Frau" (A 270) - boete sich eine Moeglichkeit fuer
die Andorraner, aus ihrer geistigen Unmuendigkeit und moralischen Skrupellosigkeit herauszutreten in eine freiere V/elt;
stattdessen wird die Senora, Andris leibliche Mutter, als
Fremdkoerper und Eindringling von aussen als Bedrohung empfunden und durch einen Steinwurf getoetet.

n s

16

:

Man beachte den biblischen Symbolgehalt des Steinwurfs. Vgl. Johannes 8:1-11.
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Das Endergebnis ist die Unfaehigkeit und mangelnde
Bereitschaft, aus der nicht nur selbstverschuldeten, sondern
selbstgewollten Unfreiheit auf alien Gebieten - raeumlich,
geistig, moralisch - herauszutreten. Der hermetisch abgeriegelte Raum bleibt (noch einmal) erhalten. Um in der deutlicheren Sprache Max Frischs zu sprechen:
• . . die parasitaere Isolation, die man sich von
der Neutralitaet verspricht, ist offenbar nicht
moeglich. . . . Die Schweiz begreift sich als etwas
Grossartig-Gewordenes, nicht als etwas Werdendes.
Ein privates Gestaendnis: iclubrauche Nicht-Schweizer
in der Schweiz. (OE 133-13**)
T7

-

Der politisch-didaktische Ueberton der Frisch’schen
Werke wird gerade in diesem Stueck Andorra unueberhoerbar und mag den kuenstlerischen Wert des Werkes
beeintraechtigen; in dieser Hinsicht tritt Frischs
Verwandtschaft zu Brecht wohl am deutlichsten zu
Tage.

11. Kapitel: DIE AUFHEBUNG VON ZEIT UND RAUM AUF DER BUEHNE

Im letzten Kapitel dieses Teils soli ein formalstrukturelles Thema im Brennpunkt des Interesses stehen:
Wie gelingt es dem Autor Max Frisch, auf der Buehne Zeit u n d .
Raum aufzuheben?
Ansaetze hierfuer lassen sich schon in den Fruehwerken
erkennen, so z. B. in Santa Cruz, das in Form eines "Traurnspiels" die Grenzen von Raum und Zeit aufhebt Oder zurnindest
verschwimmen laesst. In der Chinesischen Mauer heisst es
dann "Ort der Handlung: diese Buehne. (Oder man koennte auch
sagen: unser Bewusstsein • • •) Zeit der Handlung: heute
abend. (Also in einem Zeitalter, wo der Bau von Chinesischen
Mauern, versteht sich, eine Farce ist.)” (CM 156). In Frischs
letztem Buehnenstueck Biografie wird eine Hauptfigur gezeigt,
der es ermoeglicht wird, die letzten sieben Jahre ihres
Lebens zu wiederholen, abzuaendern, an entscheidenden Stellen
die Weichen anders zu stellen, als sie im wirklichen Leben
gestellt waren. "Die Begriffe von Notwendigkeit und Schicksal werden ausser Kraft gesetzt. • • . Die Figuren sind in
ihren Entscheidungen frei. Diese Entscheidungen vollziehen
sich auf der Buehne."^ Damit wird "der Ort der Handlung . . .
1
•
Allemann, a. a. 0., S. 264*
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die Buehne selbst. . . • Die Buehne, als solche im Bewusst
sein gehalten, ist der freie Imaginationsraum, der ausdrueckliche Spielraum einer gleichsam episch in Variationen
sich ergehenden Einbildungskraft."

Dies entspricht ganz der

Aufassung Frischs von der ’'menschlichen Seele als Spielplatz des theatralischen Geschehens11 (T1 2.6k) • Der theatralische Raum wird hier absichtlich in das Bewusstsein des
Zuschauers verlegt. Durch gelegentliches Verlassen der ihnen
zugeteilten Rollen betaetigen sich die Schauspieler darueberhinaus des oefteren als Kommentatoren des eigenen Stueckes;
indem sie sich dadurch auf die raeumliche und zeitliche Ebene
des Theaters Oder Zuschauers stellen, tragen sie zu einer

x

"Konzeption des autonomen theatralischen Raumes"^ bei, in
dem, wie z. B. in der Chinesischen Mauer, raeumlich und
zeitlich durch Jahrtausende getrennte Handlungen durch
Aktivierung des Bewusstseins des Zuschauers ueberbrueckt
werden.
V/elche Mittel werden nun von Max Frisch angewandt in
dem Bestreben, Zeit und Raum auf der Buehne aufzuheben?
Eine Deutung des Stueckes Santa Cruz durch Frisch selbst,
erschienen im Programmheft zur Zuercher Urauffuehrung im
Jahre 19^6, enthaelt folgenden Hinweis bezueglich Handlungszeit und Handlungsort:
2

-

Allemann. ebd.
3

Hintze, a. a. 0., S. 195.

202

Das Stueck splelt In einer Naeht, waehrehd es schneit,
und in einem Schloss, das man als Bild der Ehe betrachten mag Oder des behausten Lebens ueberhaupt;
zugleich spielt es vor siebzehn Jahren und auf der
anderen Seite unserer Erde, dort wo der Sommer ist
und das offene Meer. Und auf beiden•Ebenen wiederholt sich das gleiche. Denn erst dei, w£> 6ich ein Damals und ein Heute in unserem Erleben begegnen, erst
da, wo die Wiederholung uns dazu verhilft, gewinnen
wir die Erkenntnis, dass wir offenbar eiri Schicksal
haben, ein Kreuz, das man auf sich nehmen muss, eine
Crux oder Cruz, um spanischer zu reden. Das Damals
und das Heute: beide zusammen gemeint'als das Immer,
das diesen drei Menschen gesetzt ist.if
Dieser kurze Hinweis zeigt, wie bedeutsam Zeit- und
Raumbehandlung in diesem Stueck sind, Ein Blick auf die Aktverteilung laesst erkennen, das der erste, dritte und fuenfte
Akt an einem Abend, der darauffolgenden Nacht und dem anbrechenden Morgen spielen; der Ort der Handlung ist hierbei
jeweils das Schloss. Die Erzaehlzeit, d. h. "die Fiktion
der Zeitspanne, in der im Alltag die dargestellte Handlung
sich abspielen wuerde,"^ ist also so knapp, dass diesen Akten
ein zeitliches und raeumliches Kontinuum anhaftet.
Diese zeitlich und raeumlich scheinbar zusammenhaengenden Akte werden nun aber durch die Akte II und IV unterbrochen, die bald das Geschehen vor siebzehn Jahren darstellen,
bald den Eindruck der Gleichzeitigkelt mit den Akten I, III.
I

9

und V hervorrufen. Ihr Handlungsort ist gekennzeichnet als

zitiert aus: Schaefer, a. a. 0., S. ?$•
5
Volker Klotz, Geschlossene und offene Form im Drama
(Muenchen: Carl Hanser Verlag, 2. Aui'l. 1962T,
33.

9
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"Auf dem Achterdeck" (Akt II) und "Santa Cruz" (Akt IV);
die Jahreszeit ist der Sommer. Handlungszeit und Handlungsort bilden in den aufeinanderfolgenden Akten I-V also einen
alternierenden Gegensatz. Klaus Matthias spricht von "Realitaets-Akten" im Gegensatz zu "Traum-Akten, die eine Gegenbewegung anzeigen."

Diese Gegenbewegung zeigt sich in dem Ver-

such des Rittmeisters, aus der Welt der Ordnung (versinnbildlicht durch das Bild des Schlosses) auszubrechen und in
unbekannte Abenteuer aufzubrechen, waehrend seine um sieb
zehn Jahre juengere Frau Elvira im Traum die Liebe zum Vaganten Pelegrin nachvollzieht, sich dann jedoch in die ge- ;
regelte Verantwortlichkeit eines umfriedeten Daseins im Alltag
begibt. Nur so erklaeren sich ihre Worte im fuenften Akt in
dex- Aussprache mit Pelegrin:
Ich sage dir, Pelegrin, unsere Ehe ist gluecklich,
vollkommen gluecklich, und wenn man hundertmal ueber
die Ehe laechelt - (SC 72)
Mit Hilfe des Traumes seitens der Figuren und Aktivierung des Bewusstseins seitens des Zuschauers wird hier der
theatralische Raum und die dramatische Wirklichkeit aufgespalten in ", , , verschiedene Realitaets- und Bewusstseinsebenen, die gleichberechtigt nebeneinander ins Raeumliche
projiziert werden."7 Dadurch entstehen " . . .
b
a. a, 0., S. 1347
Hintze, a. a. 0., S. 199.

irreale, der
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,

Logik des Traumes verpflichtete Bilder, die die ohnehin
schon fiktive Welt des Dramas, durchdringen und in verschiedenartige Aspekte aufloesen. Diese wechselnde Perspektive,
die sich aus der Spiegelung der dramatisehen V/irklichkeit im
Unterbewusstsein der Figuren ergibt, relativiert zugleich den
Realitaetsgehalt des unmittelbaren Buehnengeschehens und stellt
ihn in Frage."^Frisch bedient sich hier also zweier verschiedener Buehnenraeume - eines realen und eines irrealen
(innerseelischen), auf dem sich die Figurationen der Traumwelt abzeichnen -, um die komplizierten Bewusstseins-, Zeitund Raumverhaeltnisse dieses Stueckes, das sich "in sieben
Tagen und siebzehn Jahren" (SC 8) abspielt, ueberhaupt erfahrbar zu machen.
Auch das im selben Jahr (1946) erschienene Buehnenstueck
Die Chinesische Mauer appeliert an das menschliche Bewusst
sein als Beitrag zur Ortsbestimmung. Indem im Vorspiel des
Stueckes "der Heutige" vor den Zwischenvorhang tritt und die
Personen des Spiels ankuendigt, stellt er sich zunaechst
ausserhalb des auf der Buehne dargestellten Raumgefueges und
begibt sich somlt auf die Ebene des Publikums. Indem er des
Zuschauers Aufmerksamkeit auf die zu behandelnden Fragen lenkt,
sie jedoch gleichzeitig davor warnt, nicht ungehalten zu sein,
"wenn sie darauf keine Antwort bekommen" (CM 156), fordert er
5*
~
Hintze, ebd.
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den Betrachter im Sinne der Verfremdungstechnik des epischen
Theaters dazu auf, "nicht der Illusion zu verfallen, in der

q
er das Geschehen auf der Buehne als wirklich nimmt."^ Dadurch wird der Ort des Stueckes in den Zuschauer selbst verlegt, "denn die Buehne gibt vor, ein Abbild seines Bewusstseins zu liefern. Auf diese Weise wird eine Verbindung von
Zuschauerraum und Buehnenraum hergestellt - der 'Spielplatz1
des Modells ist in dem Spannungsverhaeltnis zwischen Buehnen10
bewusstsein und Publikumsbewusstsein angesiedelt."
Auf diese fuer das epische Theater so wichtige Miteinbeziehung des Publikums, hier durch das Mittel des Ueberspielens der Rampe verwirklicht, deutet schon ein frueher Tagebucheintrag hin. Unter dem Stichwort "Zum Theater" heisst es
dort:
Immer wieder gibt es Dichter, welche die Rampe ueberspielen; es fehlt nicht an Beispielen, wo die Schaupieler aus dem Parkett heraufsteigen. Oder sie treten
an die Rampe und sprechen ins Parkett, als waere da
nicht eine Kluft, wofuer die Rampe nur ein schwaches
Sinnbild ist. (T1 69)
In dem Bestreben, Raum und Zeit aufzuheben, hat sich
Frisch in der Chinesischen Mauer mehr als in anderen Stuecken
den Hilfsmitteln des epischen Theaters bedient; dies in An9
Rolf Geissler, Hrsg., Zur Interpretation des modernen
Dramas (Frankfurt. Main: Verlag Moritz IJiesEerweg.
o. J.), S. 1if1.

10

•

•

Weise, a. a. 0., S. 111.
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lehnung vorallem an Wilder und Brecht.11 Obwohl Ort und Zeit
der Handlung mit Nanking um das Jahr 220 B. C. angegeben
sind, dies zur Zeit der Herrschaft des Kaisers Hwang Ti,
der angeblich die grosse Chinesische Mauer erbauen liess,
wird es bald klar, dass Frisch jegliche Illusion einer
spezifischen Raum-Zeit-Ordnung durch Verfremdiingseffekte
zerstoert. Schon rein aeusserlich wurde die traditionelle
Dramenform einer Gliederung in fuenf Akte mit Exposition,
Kulmination, Denouement aufgegeben, um einer SZenenkette in
lockerer Anordnung von 2Zf Bildern, denen ein Vorspiel vorausgeht, Platz zu machen..Dieser uebliche episch-horizontale
Verlauf wird jedoch aufgehalten und unterbrochen durch den
’’vertikalen Einbruch einer stehenden geistigen Gegenwart der
unser kulturell-geschichtliches Bewusstsein bevoelkernden
12
Gestalten, die im Maskenspiel auftreten.11
Die staendige
Gegenwart des Heutigen als Mittelpunkt des Spiels und als
Folie, gegen die sich die Figuren aus der geschichtlichen
Vergangenheit abheben und ausweisen, traegt dazu bei, eine
voellige Gleichzeitigkeit aller Geschichtsraeume zu bewirken.
Ausserdem verhindert dies einen geradlinig vorwaertsschreitenden Ablauf der eigentlichen ’’chinesischen Handlung”, die

In bezug auf Wilder, vgl. T1 69; ueber Brecht siehe
hauptsaechlich S. 285-29^.
12
Matthias, a. a. 0., S. 138.
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stellvertretend-beispielhaft fuer heutige Zustaende steht.
Diese bewusst hervorgerufenen Verwirrungen lassen sich auch
im Buehnenbild erkennen. Fuer den Beginn des eigentlichen
Spiels heisst es in den Buehnenanweisungen: “Die Euehne
bleibt Buehne: rechts eine Freitreppe in chinesischer Manier,
links im Vordergrund eine Sesselgruppe in moderner Manier”
(CM 157). Diese von Frisch vorgeschriebene Zweiteilung bewirkt ein theatralisches Gesamtgeschehen, in dem Raum und
Zeit bewusst aufgehoben werden, besser gesagt, allein den
Gesetzen der Buehne unterworfen sind. Der Heutige, der sich
als moderner Intellektueller vorstellt und damit der Gegen
wart des Zuschauers nahesteht, begegnet, in das Spielgeschehen eintretend, einem willkuerlich zusammengestellten
Aufgebot von beruehmten Figuren aus der Weltgeschichte bzw.
der Weltliteratur, die er mit Problemen des Atomzeitalters
konfrontiert. Diese Masken wiederum, die sich wie ’’Figuren
einer Spieluhr” (CM 158) zum ’’Totentanz” (CM 20/f) der Geschichte zusammenfinden, werden an den Hof eines chinesischen
Kaisers eingeladen, dessen Regierungszeit zweitausend Jahre
zurueckliegt. Eine eingebaute Liebesbeziehung zwischen der
chinesischen Prinzessin Mee Lan und dem Heutigen dient dazu,
Zeit und Raum zu ueberbruecken und so Vergangenheit und Ge
genwart ebenso wie F e m e und Naehe zusammenfliessen zu lassen.
Ra.umstrukturell gesehen entsteht hier ein Spielgebilde, das
seine Wirklichkeit ausschliesslich aus den Moeglichkeiten der
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Buehne zieht, die ins Bewusstsein des Zuschauers verlegt
wird.
Bewusste Anachronisraen zeigen sich auch im Dialog. Die
chinesische Prinzessin sagt zum Beispiel, "die Maedchen heutzutage verlieben sich in einen Porsche oder Mercedes" (CM 20?).
Die Prinzessin traegt abwechselnd moderne Kleidung und altertuemliche Kleider, der Heutige dagegen tritt durchweg im Geschaeftsanzug auf. All dies traegt dazu bei, eine dynamische
Beziehung zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zwischen
raeumlich nahem und geschichtlich weit entferntem Kulturgut
herzustellen. Dadurch gelingt es Frisch, seinem Stoff uni
versale Bedeutung in einem zeitlosen Raum zu geben.
Dieser Auflockerungsversuch in der Darstellungsweise
wird weiter untermauert durch die Einfuehrung eines Erzaehlers in der Figur des Heutigen, der als solcher auftritt und
das folgende Geschehen einleitet und koramentlert, gelegentlich interpretiert oder sogar Regieanweisungen gibt. Wenn
er sich z. B. mit Napoleon unterhaell: und ihm klarmachen will,
dass seine "Exzellenz" nicht mehr benoetigt wird, dass "die
Epoche der Feldherrn (und waere einer noch so vortrefflich)
vorbei ist" (CM 161), dieser es jedoch nicht einsehen will,
so wendet sich der Heutige in seiner Verzweiflung direkt an
das Publikum:
Sie sehen schon, meine Damen und Herren, wie heikel
es ist, mit diesen Herrschaften zu spreehen, die'
unser Hirn bevoelkern und nicht begreifen wollen,
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was ihnen ein Heutiger meldet, mit diesen Leinuren
einer Geschichte, die nicht zu wisderholen 1st.
Ich werde es aber nicht aufgeben... (CM 161-162)
Nicht nur der Heutige verlaesst in diesem Stueck seine
Rolie, auch die Prinzessin Mee Lan und der Kaiser Hwang Ti
stellen sich gelegentlich auf die Ebene des Theaters oder
Zuschauers und werden dadurch indirekt zum Sprachrohr des
Autors. So richtet sich Mee Lan im sechsten Bild vorwurfsvoll an die Zuschauer:
Ihr meint, ihr koennt mir etwas vormachen? Ihr
meint, ich merke nicht, dass ich verkleidet bin?
Und ihr, die ihr erwachsen seid und alleS wisst,
glaubt ihr denn selbst daran, zum Beispiel: dass
Papa immer im Recht ist? Ich bin nicht bloed. Ihr
meint, ich merke nicht, dass alles hier (zum Bei
spiel dieser Thron! das merkt man auch als Back
fisch schon) Theater 1st?...Ihr aber sitzt und
seht's euch an, ihr. die ihr erwachsen seid und
alles wisst. ihr sitzt, die Arme vor der Brust
verschraenkt, und schwelgt - und kelner kommt
und sagt's, wiefs ist, und keiner wagt's und ist
ein Mann? (CM 175-176)
Auch der Kaiser Hwang Ti wendet sich im elften Bild in
einem der wichtigsten Monologe des Stueckes an die Zuschauer:
Ichweiss genau. was ihr denkt, ihr da unten. Aber
ich laechle ueoer eure Hoffnung. Ihr denkt, noch
heute abend werde ich von diesem Thron gestuerzt,
denn das Spiel muss doch ein Ende haben und einen
Sinn, und wenn ich gestuerzt bln, koennt ihr getrost; nach Hause fahren, ein Bier trinken und einen
Salzstengel esaen. Das koennte euch so passen. Ihr
mit eurer Dramaturgic! Ich laechle. Geht hinaus und
kauft eure Zeitung, ihr.da unten, und auf der vordersten Seite, ihr werdet sehen, steht mein Name.
Denn ich lasse mich nicht stuerzen; ich halte mich
nicht an Dramaturgic. (CM 19^0
Hier erhebt sich der Autor in einer Art romantischer
Ironie ueber das von ihm Geschaffene, um sich von den Fesseln
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der vorgeschriebenen Kunstform zu befreien. Es klingt fast
wie eine Parodie auf die traditionelle Auffassung von der
Dramaturgie und laesst Frischs Vertraut-Sein mit Brechts
11
Schrift "Kleines Organon fuer das Theater" erkennen.
Durch
solche Eingriffe in den kontinuierlichen Ablauf der Handlung,
die durch die Doppelexistenz der Figuren ermoeglicht werden,
gelingt es Frisch, die Faktoren Raum und Zeit aus ihrer empirischen Kausalitaet zu loesen und ganz der theatralischen
Wirklichkeit dieribar zu machen.1Zf Aus diesem Widerspiel
zwischen Schauspieler und Zuschauer wird durch Aktivierung
des menschlichen Bewusstseins ein neuer theatralischer Ort
geschaffen, naemlich der des Modells:
Wahrnehmung und Imagination. Ihr Zusammenspiel, ihr
. Bezug zueinander, das Spannungsfeld, das sich zwischen
ihnen ergibt, das ist es, was rnan^ wie mir scheint, als
das Theatralische bezeichnen koennte. (TI 260)

T3------Vgl. TI 292.
1*f
Zum "Ueberspielen der Rampe" vgl. auch den Sketch
Die grosse Wut des Philipp Hotz. wo dieses Stilmittel
geradezu zum tragenden ^trukturprinzip erhoben wird
und durch das ganze Stueck hindurch Anwendung findet.
Den Hoehepunkt erreicht diese Darstellungsweise auf
S. 1?6, wo sich die Handlung in zwei Handlungsbereichen abspielt, einem realen - die Wohnung des Dr. Hotz,
dargestellt auf der Buehne - und einem irrealen - die
Wohnung seiner Zimmervermieterin Frau Oppikofer, die
im Bewusstsein des Zuschauers erzeugt werden muss.
"Hotz: Jetzt, meine Damen und Herren, hoeren Sie, was
ich nicht hOeren kann [naemlich die Unterhaltung
zwischen Dorli und ihrem Liebhaber Wilfrid] - ich bin
unten bei Frau Oppikofer - aber ich kann es mir vorstellen. (Er bleibt an der Rampe, Blick zum Zuschauer.)"

...
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Auch im Stueck Andorra lassen sich deutliche Elements
des epischen Theaters finden, die dazu beitragen, Raum und
Zeit zu relativieren. Das hier benutzte Mittel ist die "Zeu
genschranke", an welche die Andorraner sich rechtfertigend
und ihre Unschuld beteuernd hervortreten. "Die Andorraner
15
an der Zeugenschranke kommentieren sich selbst." ^ So wird
die Darstellung von Andris Schicksal insgesamt siebenmal
durch monologartige Auftritte an der Zeugenschranke unterbrochen, "die alle zu einem Zeitpunkt lange nach Andris Tod
vorzustellen sind."

Die buehnentechnischen Hilfsmittel, die

dabei .angewandt werden, sind hoechst einfach, wie Frisch in
seinen "Daten und Anmerkungen zu 'Andorra'" selbst verlangte:
"Alle Szenen, die nicht auf dem Platz von Andorra spielen,
sind davorgestellt. Kein Vorhang zwischen den Szenen, nur
Verlegung des Lichts auf den Vordergrund" (Stuecke II. S. 3k7)•
V/aehrend so der Platz Andorras im Hintergrund schwach erleuchtet gegenwaertig bleibt, treten die Schauspieler nacheinander an die Rampe, indem sie eine Zeugenschranke vor sich
hereintragen. Diese zur Abstraktion tendierende Ausstattung
des Buehnenraumes unterstreicht die Intentionen Frischs, das
Buehnengeschehen exemplarisch zu verstehen; es soli den Zu
schauer daran erlnnern, "dass ein Modell gezeigt wird, wie

T5 -------Hegele, a. a. 0., S. ^0.

16
Hegele, a. a. 0., S. 39.
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auf dem Theater eigentlich immer" (Stuecke XI. S. 347).
Die Schranke dient dazu, "die Handlung, die eben auf der
Buehne vor sich geht, in die Ferne zu ruecken und dem Zuschauer zu helfen, dass er sie von ihrem Ende her, also als
Ganzes, beurteilen kann..." (Stuecke II« S. 356). Mit Hilfe
dieser eingeschalteten Trennung in Zeit und Raum wird eine
zweite Handlungsebene eingefuehrt, wodurch Frisch die "Konfrontation des heutigen Zeugen mit dem geschichtlichen Tatort" (Stuecke II. S. 357) anstrebt. "Das hebt die Illusion
auf, die falsch waere, die Illusion, dass die Rechtfertigung und die Geschichte gleichzeitig stattfinden" (Stuecke II.
S. 356). Da Frisch stets bemueht ist, illusionaere Wirkungen
zu vermeiden, lehnt er ein vollstaendig ausgestattetes
Buehnenbild ab, da es "die Imaginationsgabe des Zuschauers
17
ungenutzt laesst" 1 und eher eine "'einschlaefernde' Wirkung"'1® erzielt, "statt zu geistiger Taetigkeit a n z u r e g e n . " 1^
In dem Bestreben, den Zuschauer aus der Passivitaet gegenueber dem Buehnengeschehen herauszufuehren, wendet Frisch
Hilfsmittel des epischen Theaters an. Er zwingt den Zuschau
er zu Urteil und Stellungnahme, er ueberspielt die Rampe und
traegt damitdazu bei, den Orchestergraben zwischen Buehne

nWeise,

•

a. a. 0., S. 111.

18
Weise, ebd.

19
Weise, ebd.
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und Zuschauerraum zuzuschuetten, er verfremdet aeine Fi
guren, indem er sie sich selbst kommentieren laesst, er
richtet sich gar direkt ans Publikum, um durch Aktivierung
seines Bewusstseins die kritische Distanz zu wecken und die
Imagination freizusetzen.

ZUSAMMENSCHAU

In der Problemstellung zu Beginn dieser Arbeit vmrde
davon ausgegangen, dass sich Max Frischs Zeitempfinden als
ein Bestreben gegen die Gegenwart erweist, da sie ihm Verfestigung und Begrenzung bedeutet und damit alles "AuchMoegliche1' von vornherein ausschliesst. In bezug auf seine
Raumauffassung wurde festgestellt, dass sich seine Figuren
stets als Gefangene auf engem Raum fuehlen und aus dem Kerker des eigenen Ichs und der durch die Gesellschaft gesetzten
Grenzen entfliehen wollen. Es wurde sodann auf die Abgrenzung
zwischen der psychologisch-philosophischen und der physikalisch-mathematischen Raum-Zeitforschung hirigewiesen; erstere
sollte als Grundlage und Richtmass fuer die vorliegenden
Untersuchungen gelten, vorallem wie sie von Henri Bergson
als unmittelbares Erlebnis des menschlichen BewusstseinG
formuliert wurde.
Zunaechst wurde versucht, vor dem Hintergrund der
klassischen Welt eines Kant auf philosophisehem und eines
Wieland und Goethe auf literarischem Gebi^t aufzuzeigen, wie
sich die Konzeption und das Empfinden fuer die Phaenomene
Raum und Zeit im Laufe der •''ahrhunderte gewandelt hat. Fuer
K a n t

sind die Begriffe Raum und Zeit nichts V/irkliches,

real Greifbares, also keine Verstandesbegriffe, sondern ergeben sich erst in bezug auf ein bestehendes Objekt oder durch

Gegenueberstellung unseres Selbst mit einem Gegenstand;
sie sind also als reine Anschauungen a priori in Menschen
angelegt. Mit dieser subjektivistischen Wendung uebte Kant
groessten Einfluss aus auf die Transzendentalphilosphie um
die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert und die anschliessend
folgende Zeit des Idealismusses in .der deutschen Philosophic
und Geistesgeschichte.
Waehrend fuer die Zeit Goethes das V/ort "klassisch"
als solches schon die allgeraeine Vorstellung von liarmonie und
Ausgaglichenheit hervorrief, loeste sich dieses harmonische
Weltgefuege der traditionellen Romanwelt in der Entwicklung
zum modernen Roman hin mehr und mehr auf. Das V/ielandocho
MWahrheitsversprechenn erwies sich bald als unhaltbar, da
sich der Mensch in zunehmendem Masse aus der alles durchwaltenden Transzendenz und der kosmischen liarmonie herausloeste und sich als "homo faber" auf eigene Erkenntnin und
Machtvollkommenheit zu stuetzen versucht. Fuer

G o e t h e

schwang noch alles miteinander im Einklang, VorgangeneG,
Gegenwaertiges und Zukuenftiges durchdrangen einander und
fuehrten zu einem Lebensgofuehl der Erfuellung in Raum und
Zeit. Waehrend bei ihm objective Zeit und erlebte subjektive
Zeit noch uebereinstimmten, hat sich diese Kongruenz spaetestens bei Kafka endgueltig aufgeloest. Letzterer arbeitet, wie
sich im dritten Kapitel aufzeigen liess, mit zwei verschiedenen Zeitbegriffen: der "homogenen mechanischen" Zeit und der

21 6

"relativierten psychologiechen" Zeit.

i

Drei v/ichtige Wegbereiter aus dem 19. Jahrhundert
durften in der Ilinfuehrung zu Max Frischs Raum-Zeitauffassung
nicht ausgelaesen warden: die Philosophen Soeren Kierkegaard
und Henri Bergson, sowie der Romancier Marcel Proust. Bei
K i e r k e g a a r d

laesst sich zum erstenmal das dem

heutigen Menschen allzu bekannte Gefuehl der Zeitangst vernehmen. Die Zeitmodi der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
erhalten fuer ihn erst dann ihre voile Bedeutung, wenn sie
in Beziehung zur Ewigkeit gebracht werden. Jeder einzelne
Augenblick muss mit Ewigkeitswert angefuellt werden, um die
Bedeutung des Lebens zu bestimmen; dies wiederum bedingt eine
absolute Selbstannahme, welche das Gestalt-Werden in der Zeit
ermoeglicht und den Menschen damit vor der Wilkuer des Zeitlichen und Vergaenglichen bewahrt. Solche Lebenshaltung bleibt
jedoch nur dem ethisch-religioesen Erleben vorbehalten. Irn
Mittelpunkt der Philosophie

B e r g s o n s

steht der Be-

griff der Dauer ("la duree"). Die., ganze Seinserfahrung wird
mit einer betont intuitiven Zeitauffassung in Verbindung ge
bracht, die in staerkstem Gegensatz zur mathematisch-physikalischen Zeitmessung steht. Das Erlebnis der Zeit 1st fuer
ihn nicht nur gekennzeichnet durch aufeinanderfolgende Augenblicke und vielfaeltige Veraenderungen, sondern auch durch
1-----------

Vaclavik, a. a. 0., S. 2?2.
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etwas, das innerhalb der Abfolge der einzelnen Zeiteinheiten andauert und dadurch das Merkmal des kontinuierlichen
Fliessens hervorruft. Dies wiederum 1st nur durch das menschliche Bewusstsein erfahrbar; die Zeit wird bei Bergson als
"innerer Sinn" in Form der "dur^e" verherrlicht und als
mathematisch messbare Groesse voellig abgelehnt. Damit vollzieht sich ein weiterer Schritt hin zur Subjektivierung die
ses Begriffes, was fuer das Schaffen Max Frischs nicht bedeutungslos blieb. Im Einfuehrungsteil wurde weiterhin festgestellt, dass das Problem der Identitaet eng verknuepft ist
mit der Aufloesung der klassischen Auffassung von Zeit und
Raum. Den literarischen Wegbereiter und Hauptvertreter dieser Diskontinuitaet der Zeit konnte man vorallem in dem Franzosen

M a r c e l

P r o u s t

sehen, der mit seiner ei-

genartigen Zeitauffassung starken Einfluss auf Max Frisch
ausuebte. Wie in dem "Zug-Gleichnis” gezeigt wurde, liegt
der wesentliche Unterschied zwischen Prousts und Frischs
Zeitauffassung darin, dass Prousts Helden bemueht Bind,
das Gegenwaertige aufzunehmen, urn es dann spaeter in einem
bis ins einzelne fuehrenden Erinnerungsprozess als solches
nachzuerleben; Frischs Figuren sitzen dagegen nmit dem
Ruecken in Fahrtrichtung11. Daher ist ihnen ein echtes Erleben des gegenwaertigen Augenblickes nicht moeglich, sie
haben deshalb auch nicht die Kraft der echten Erinnerung,
die es ihnen erlauben wuerde, die einzelnen Augenblicke einer zersplitterten Welt in einer neuen Totalitaet zu vereinigen.
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Im zweiten Tell gait das Hauptinteresse zunaechst der
"Thematik der Zeit” . In thematischer Anordnung der einzelnen
Kapitelueberschriften wurde versucht, einige Besonderheiten
der Zeitauffassung Frischs naeher darzulegen. Es zeigte sich,
dass sich die Helden Frischs laufend als Gefangene ihrer selbst
Oder der Gesellschaft fuehlen; dieses Gefuehl ist zudem verbunden mit einera steten Bewusstsein urn die Vergaenglichkeit
der Zeit. Dieser Begrenzung, dem Bildnis, das sich die Uinwelt ihrer Meinung nach von ihnen gemacht hat, versuchen sie
zu ontfliehen, indem sie sich in eine fortwaehrende Sehnsucht
nach einem "anderen, vvirklichen, wahren Leben" fluechten.
Diese Fluchtversuche spielen sich im wesentlichen als Kampf
gegen die Wiederholung, die Verfestigung, das Bildnis ab;
eng verflochten damit ist die Suche nach der eigenen Identitaet und Selbstverwirklichung, welche ihrerseits nur durch
Selbstannahme ermoeglicht werden kann. Die dabei angestrebte
Zeiteinheit ist zunaechst das nJetzt,! der Gegenwaertigkeit,
da es in ihr keine V/iederholung gibt, keine Zukunft und keine
Vergangenheit - nur ein Jetzt. Da die Frisch'schen Gestalten
Jedoch wegen ihres gestoerten Verhaeltnisses zur Zeit unfaehig sind, die eigentliche Gegenwart wirklich zu erleben,
versuchen sie die Erfuellung im "Jetzt" in einer ertraeumten
Zukunft zu finden. Hierbei kam dem Medium des Traumes ganz
beso.ndere Bedeutung zu. In diesem Bestreben spielt auch, wie
im Zwischenkapitel sieben angedeutet wurde, die Farbe Blau

eine wichtige Rolle. Die Zukunft scheint also cler eigentlich Zeitraum des Erlebens zu sein, Dabei zeigte sich jedoch,
dass Zukunft ebenso wie Erinnerung an die Vergangenheit nur
aus einem echten Erleben der Gegenwaertigkeit heraus moeglich ist. Erst durch die Konfrontation mit einem "beinahen"
Todeserlebnis (wie z. D. der gescheiterte Selbstmordversuch Stillers) gelingt der Durchbruch zur Totalitaet der
Zeit. Erst durch das Bewusstwerden der Vergaenglichkeit des
Lebens, gemessen am Erlebnis des Todes, koennen Bezugspunkte
zur Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft hergestellt werden
und folglich der erstrebte Schritt zur Selbstverwirklichung
vollzogen werden. Fuer Stiller laesst sich sagen, dass er,
wenn auch spaet, das "wahre Leben” gefunden hat.
Im Kapitel zum Thema des MGestaltwerdens in der Zeit”
liess sich fuer die Werke Homo Faber und Don Juan eine
aehnliche Situation vorfinden wie fuer Stiller, sie wurde
jedoch von Frisch unter umgekehrten Vorzeichen ausgearbeitet.
Auch in diesen bei'den Werken ging es urn Selbsterkenntnis und
Selbstverwirklichung. Waehrend sich jedoch in den bisherigen
Beispielen die Welt ein Bildnis vom Menschen gemacht hat,
hat sich diesmal der Mensch - in diesem Falle Walter Faber
und Don Juan - ein Bildnis von der Welt gemacht. So kpmmt es,
dass auch sie kein Verhaeltnis zur Gegenwart hers,tellen
koennen, da fuer sie das Leben "wie ein Film" vorbeiging,
ein Film, der wegen mangelnder Gefuehle und rein rational-
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technisch ausgerichteter Lebenshaltung niemals "belichtet"
werden konnte. Technik bzw. Geometrie bedeuten alles, Mystik
dagegen nichts. Auf Grund dieser "Technik-statt-Mystik-Haltung"
kann ee zu keinen echten menschlichen Beziehungen kommen. In
bezug auf die Auffassung der Zeit laesst sich sagen, dass sie
alles genau berechnen und vorausplanen, also der Gegenwart
vorauseilen. Durch solch maschinenhafte Planmaessigkeit ver
suchen sie, dem menschlichen Schicksal des Alterns und unvermeidlichen Todes zu entgehen. Dass dies eine Fehlplanung wer
den muss, lieigt auf der Hand. Da in beiden Faellen der Gegen
wart vorausgeeilt und der jeweilige Augenblick nur als Epi
sode aufgefasst wird, kann es zu einem vergegenwaertigenden
Erinnerungsprozess nicht kommen. Aehnlich wie im Stiller
liess sich jedoch zumindest in bezug auf den Homo Faber ein
ganz bestimmter Punkt finden, von dem an eine entscheidende
Wendung eintrat: die Beruehrung mit dem Tod. Auch bei ihm
loeste das Todeserlebnis (Sabeths Tod und der Ai>:^ jniihalt
seiner selbst im Krankenhaus) den Durchbruch zur Zeit aus.
In einem verzweifelten Wettlauf mit der Zeit und mit dem Tod
gelingt es Faber schliesslich, die Gegenwart einzuholen und
zu

e r l e b e n .

Don Juan dagegen bleibt in seiner nar-

zistischen Eigenliebe stecken, es gelingt ihm nicht, weder
seine; Mitmenschen noch sich selbst als Persoenlichkeit und
Wesen iny,.der Zeit zu erkennen.
Auch im sechsten Kapitel zeigte sich, dass das an den
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Anfang der Untersuchungen gestellte "Wahrheitsversprechen"
Wielands probleraatisch geworden war. Aus der einen und allein
wahrhaften Geschichte Wielands entwickelt sich beim modernon
Erzaehler eine ganze Reihe von Geschichten, wobei sich in bezug
auf Frischs Roman Mein Name sei Gantenbein sowie das Buehnenstueck Biografie geradezu von einer "Gier nach Geschichten"
reden laesst. Durch vielfache Spiegelungen gebrochen, betrachten sich die Figuren durch die Augen mehrer aufgesplitterter Nebenfiguren, um somit die Wahrheit durch Beleuchtung von verschiedensten Blickwinkeln erfahrbar zu
machen. Durch verzwicktes Rollenspiel und laufendes Erfinden von neuen Geschichten befinden sich sowohl Gantenbein
als auch Kuermann auf einer stetlgen Flucht vor der Zeit, ‘
die im tieferen Binne eine Flucht vor dem Altern darstellt.
Gantenbeins Bestreben ist ganz auf Gegenwaertigkeit gerichtet, auf ein Leben im "Hier" und "Jetzt", ohne Vergangenheit,
ohne Zukunft, Wie im Unterschied zu Stiller und Faber jedoch
festgestellt wurde, gelingt Gantenbein nicht der Durchbruch
zur Zeit, da er kein Verhaeltnis zum Tod herstellen kann. Das
Erlebnis der Todesnaehe hat auf ihn keinen laeuternden Einfluss; deshalb waechst seine Furcht vor dem Tod laufend, sein
Leben bleibt fuer ihn unbefrledigend, er ist enttaeuscht. Sein
parasitaeres Leben kann als gescheitert bezeichnet werden. Er
hatte kein Verhaeltnis zum Leben, da er kein Verhaeltnis zur
Zeit hatt. Aehnliches gilt fuer Kuermann, der glaubt, durch
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in der Vergangenheit gemachte Erfahrungen die Zukunft bereits zu kennen. Somit stellt er sich keinem eigentlichen
Erlebnis in der Gegenwart. Die ihm in die Hand gegebene einmalige Chance, ein neues Leben zu begruenden, kann er folglich nicht erfolgreich nutzen.
Im dritten Teil, welcher der "Thematik dee Raumes" gewidmet war, wurde zunaechst auf "das Leiden der Figuren am
begrenzten Weltausschnitt des Alltags" hingewiesen. Ausgegangen wurde dabei von einem Ich-Zerfall, der im Verlust der
Harmonie und Identitaet von Raum und Zeit begruendet liegt.
Frisch versucht, diese Unsicherheit im V/eltbild durch ein
neues Wertsystein mit neuen Bezugspunkten zu ersetzen. Dies
geschieht in einer Welt, die als Modellbild portraitiert
wird, d. h. durch Darstellung zufaellig ausgewaehlter Beispiele gewisser

m o e g l i c h e r

Verhaltensweisen.

Als Modell stehen sie ausserhalb von Zeit und Raum und haben
allgemeine Gueltigkeit. V/ichtig ist dabei die Bereitschaft
des Lesers bzw. des Zuschauers, die Rolle des verantwortungsvollen Partners zu uebernehmen, denn erst durch Aktivierung
seines Bewusstseins kann der Raum freigelegt werden, in dem
sich die offenbarte Wahrheit verwirklichen kann. Der theatralische Ort ist somit nicht in der realen V/elt zu suchen,
sondern in der geistig-seelischen Sphaere des menschlichen
Bewusstseins, oftmals des Traujnes. "Spielplatz ist immer die
menschliche Seele" (T1 26/f). Als spezifische Beispiele, die
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das Empfinden des Eingeengt-Seine hervorrufen, liessen sich
folgende Lebensraeume aufzeigen: die Ehe, der Beruf, der
Itleinstaat, der begrenzte Weltausschnitt des Alltags ganz
allgemein. Auf dem Koordinatensystem von Raum und Zeit betrachtet, konnte dabei folgender Schluss gezogen werden:
ein an der Vergangenheit orientiertes Denken (”Konservatismusfl) ist gleichzusetzen mit einem Leben.auf eng begrenztem
Raum, auf die Zukunft gerichtetes Denken dagegen mit einem
Leben in unbegrenzten Raeiumen der Hoffnung.
Max Frischs persoenlicher Standpunkt kann im Vergleich
zu dem seiner Figuren wie folgt umrissen werden: seine Helden
sind immer nur

e i n e r

aus jeweils subjektiv verschie-

denen Gruenden gewaehlten Zeit- bzw. Raumeinheit verhaftet.
Wegen dieser Einseitigkeit ist ihr Leben meist zum Scheltern
verurteilt. Frisch selbst glaubt dagegen an die Notwendigkeit, alien drei Zeitraeumen glelchmaessig stark verwachsen
zu sein. In der Vergangenheit erworbene Erfahrungen muessen
in der Gegenwaertigkeit des augenblicklichen ”Hier” und "Jetzt”
angewandt werden, um somit gleichzeitig der Planung einer
besseren Zukunft dienbar gemacht zu werden. Eine harmonische
Verwurzelung in Zeit und Raum koennte als Frischs Endziel
bezeichnet werden, das er anzustreben versucht, das zu erreichen seinen Figuren jedoch in den meisten Faellen versagt
bleibt.
Dem zuvor dargestellten Gefuehl der Enge steht ein an-

derer Problemkreis diametral gegenueber: die Sehnoucht nach
der Ferne. Durch die Hilfsrnittel des Traumes bzw. der Vi
sion werden weit entfernte Orte und fremde Laender angestrebt. Als solche liessen sich folgende Traumlandschaften
auffinden: die Laender Amerika und Mexiko, Kuba und Peru,
die Insoln Hawaii und Santorin, sowie die Stadt Peking.
Als ein fuer Frisch charakteristisches Arbeitsvorfahron
stelite sich in diesem Zusammenhang das "Gesetz der Kornpensation” heraus, d. h. der Anstoss zur geschilderten Handlung ergibt sich aus dem Zustand extremster Enge und raeumlicher Beschraonkung. Gegenwaertiges ruft dann Vorstellungen
des Vergangenen hervor, Unangenehmes bewirkt Angenehmes,
monotone Enge ruft farbenpraechtige Landschaften der Ferne
hervor, und starre Ordnungen veranlassen zum Ausbruch in
zuegellose Freiheit. Raum und Zeit heben sich im Medium des
Traumes auf.
Anhand einer Einzelanalyse des Stueckes Andorra wurde
das Abhaengigkeitsverhaeltnis des Menschen zu dem ihn umgebenden Raum aufgezeigt. Es liess sich eine enge Verbindung
zwischen der Kleinheit des Landes und der Kleinheit des
Denkens, zwischen Provinzialismus und Philistertum feststellen. Die Enge des Szenen- und Buehnenraumes (als Grundanordnung dient der Platz von Andorra) scheint in direkter
Proportion zur kleinglaeubig-einfaeltigen Mentalitaet der
Bewohner des Kleinstaates zu stehen. Das Ganze wird wiederuin
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als Modell.dargestellt, das die Folgen solch engstirnigvorurteilsvollen Denkens demonstrieren soil; gleichzeitig
traegt der Modellcharakter dazu bei, das Geschehen auf eine
universalere Ebene der Allgemeingueltigkeit zu erheben.
Die Arbeit wurde abgeschlossen mit einem Blick auf die
Art und Weise, mit der es Max Frisch gelingt, Raum und Zeit
auf der Buehne aufzuheben. Als Haupthilfsmittel erwies sich
hierbei die Verlagerung des theatralischen Ortes in das
Bewusstsein des Zuschauers. Dort koennen raeumlich und zeitlich weitentfernte Schauplaetze bzw# Handlungsablaeufe durch
Aktivierung des menschlichen Vorstellungsvermoegens ueberbrueckt werden. Am Beispiel des Stueckes Die Chinesische
Mauer liessen sich vielfache Anlehnungen an die Theorie des
epischen Theaters, wie es von Bertolt Brecht vorformuliert
wurde, nachweisen# Es geht Frisch immer wieder darum, Zustaende aufzuzeigen, die Wahrheit von verschiedenen Seiten
zu beleuchten, urn so wenigstens einen Toil der abhanden gekommenen Sicherheit des Weltbildes wieder in den Griff zu
bekommen. Urn dies zu erreichen, muss der Zuschauer aktiv in
das Buehnengeschehen verwickelt werden, er muss durch Verfremdung zu Urteil und Stellungnahme herausgefordert werden.
Durch Zerstoerung der traditionellen Dramenstruktur und Eingriffe in den kontinuierlichen Ablauf der Handlung werden
die Faktoren Raum und Zeit aus ihrer empirischen Kausalitaet
herausgeloest und einer neuen theatralischen Wirklichkeit dien-
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bar gemacht.
Abschliessend kann gesagt werden, dass sich Max Frisch
in bewundernswerter Weise den Problemen der Gegenwart stellt.
Es muss dabei immer im Auge behalten werden, dass er bewusst
Fragen aufwirft, ohne unbedingt Antworten zu geben. "Zu fragen bin ich da, nicht zu antworten" (T1 W ) .

Dennoch geht

man sicher nicht zu weit, Max Frifch als Vertreter der
"literature engagee" zu bezeichnen. So findet sich auch
im Gantenbeinroman der wichtige, vielleicht gerade daher
zwischen Klammern stehende Absatzs "(Manchmal scheint auch
mir, dass jedes Buch, so es sich nicht befasst mit. der Verhinderung des Kri,eges, mit der Schaffung einer besonderen
Gesellschaft und so weiter, sinnlos'ist, muessig, unverantwortlich, langweilig, nicht wert, dass man es liest,
unstatthaft . . .)" (G 7^). Ira Gegensatz zu Brecht, fuer den
das politische Engagement Aufgabe, Form und Ziel seiner
Dichtung bestimmte, bedeutet fuer Frisch die Veraenderbarkeit der Welt nicht mehr eine Voraussetzung seines Theaters.
Fuer ihn ist es eine Kunsterfahrung, die unabhaengig ist von
seinem politischen Engagement. Frisch selbst formullert seine
Aufgabe in der Rede "Der Autor und das Theater" folgendermassen:
Wir erstellen auf der Buehne nicht eine bessere
Welt, aber eine spielbare, eine durchschaubare,
eirie Welt, die Varianten zulaesst, insofern eine
veraenderbare, veraenderbar wenigstens im KunstRaum. (OE 78)

Frisch zeigt den raodernen Menschen, der sich in selbstverantwortlicher Weise mit dieser seiner Welt auseinandersetzt, "Konfrontiert mit ihr [der Welt] in kritischer Dis2
tanz, ist ihm die Aufgabe ihrer Neukonstituierung gestollt.n
Dabei ist Frisch offen, realistisch, ohne Pathos. Er nimmt
am Gegenwartsgeschehen teil, ist sich seiner Verantwortung
gegenueber der Oeffentlichkeit bewusst, leitet aus seinem
V/issen jedoch keinen Fu'ehrungsanspruch ab. Ira Gegensatz zu
Brecht ist der Mensch fuer ihn nicht Schueler, sondern Part
ner. Frisch fuehrt die Situation des modernen Menschen vor
Augen, der, ", . . wie K. im Schloss-Roman Kafkas, Land ver•5

messen muss, auf dem er existieren kann.”'' In diesem Bestreben ist das Finden der eigenen Identitaet eng verknuepft
mit dem Sich-Finden in Raum und Zeit.
2

--=

Emrich, a. a. 0., S. 5/|-.
3
Emrich, ebd.
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